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INFORMAL AND PARAll.EL MONEY/FINANCTAL 
MARKETS IN MOZAMBIQUE REVISI1ED 
Introduction 
The present paper continues the analysis of informal and parallel money /financial markets 
that was initiated during a visit to Mozambique as part of a World Bank mission in February 
and March of 1993. The March paper discussed the size of informal financial markets 
(IFMs ), the conditions affecting IFMs, and the advantages of IFMs to many users. The 
extent of household participation in the formal and informal finance sector was analyzed 
based upon survey work in the Peri-Urban area of Maputo and case study interviews with 
traders, association members and others in the Maputo area. Household credit, household 
savings, participation in Xitiques (ROSCAS), trader credit, parallel exchange rate markets, 
Non-government organizations (NGOs), cooperative credit, credit unions, and finance and 
leasing companies were discussed. 
The conclusions and recommendations of the March report are presented here as a review 
for the reader and to provide an introduction to the financial market focus of the present 
paper. 
IFM operations are not well documented which has led to a severe under-estimation of the 
importance of IFMs in Mozambique and other countries. IFMs demonstrate considerable 
flexibility in their operations, including taking advantage of the legal system and various 
aspects of the commercial code whenever the benefits exceed the costs. Their diversity and 
flexibility has allowed IFMs to serve far more clients than are served by formal financial 
markets and institutions, in spite of the hostility often expressed by formal sector agents and 
by policy makers and government officials charged with financial sector regulation. Even 
if the formal financial system were operating efficiently in a free market environment, IFMs 
would exist. Thus, attempts to eliminate IFMs by government regulators would appear to 
be neither possible nor desirable. 
Financial market repression such as interest rate ceilings on loans and deposits, overvalued 
exchange rates, high bank reserve requirements and loan targeting forces much financial 
activity into IFMs which are not subject to these controls. The best way to attract funds and 
customers from IFMs to the formal sector is through financial market liberalization. 
Fortunately, the Government of Mozambique (GOM) has made major progress toward 
liberalizing its financial markets since 1987. The GOM recognizes the need to continue this 
process in order to create an efficient and competitive financial sector with significant 
private sector participation in which all borrowers (including GOM) pay positive real rates 
of interest on loans, and savers have incentives to save - attracted by positive real rates of 
interest on financial instruments. 
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The formal financial system can learn some important lessons from the financial services 
provided by IFMs. With respect to lending by IFMs, operators of formal financial markets 
and institutions can learn much about client selection and loan recovery that would allow 
these institutions to deal with potential borrowers whom they have neglected in the past 
(e.g., small-scale enterprises, small commercial farmers and others who live in urban and 
rural areas). The formal banking system could serve more of these clients with more 
aggressive deposit mobilization, a simpler loan application, disbursement and collection 
process, and more attention to customer service. Formal lenders will also need the 
opportunity to set interest rates freely and flexibly to reflect the full costs of dealing with 
new types of clients - otherwise, they will have no incentive to expand their client base. 
Policy makers must recognize the importance of market-determined interest rates for formal 
lenders, together with the fact that attempts to repress IFMs will not only largely fail but 
will also drive up the costs of financial services for all users. If there are examples of the 
exploitation of borrowers by informal lenders, such abuses should be dealt with through the 
promotion of competition among lenders or through the legal system. 
Another significant aspect of IFMs is their savings mobilization activities, which may be 
extensive but largely undocumented. The xitique is by far the most extensive, popular and 
successful of these institutions in Mozambique. The particular characteristics of a xitique 
may offer clues on how to initiate successful credit union services. It is well known that 
credit unions mobilize deposits successfully in many countries of Africa and elsewhere. The 
Cameroon program to strengthen credit unions in their ability to provide a wider array of 
financial services on a more sustainable basis to many savers and borrowers exemplifies 
what can be done. Credit unions can become an important link between the IFMs and the 
formal financial sector. A study of their viability in Mozambique is recommended. This 
study should be commenced by the time of World Bank approval of the proposed financial 
sector structural adjustment loan. 
In addition, finance companies, credit card and leasing companies also mobilize deposits in 
many countries. Finance companies are successful in deposit mobilization primarily because 
they offer higher interest rates than formal financial intermediaries that are limited by high 
reserve requirements and low interest rates on loans. Leasing companies have also found 
success in countries such as Bangladesh (Singer Company leasing of consumer durables) as 
a way to lend money to creditworthy customers who have the use of the goods as they make 
the payments. Opportunities may exist for these types of companies in Mozambique and 
should be explored. 
Some of the lessons that can be learned from the operations of IFMs in Mozambique should 
be quite clear both for government policy makers and for operators of formal financial 
markets and institutions. If interest rates that formal financial institutions pay on deposits 
are repressed by interest rate ceilings and other policies, potential depositors will seek 
outlets in IFMs for their savings - which, however, may turn out to be more risky as well 
as more rewarding. For policy makers, an appropriate response is clearly greater incentives 
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for deposit mobilization by formal financial institutions that currently have very little 
incentive to mobilize deposits. 
There is an emerging view of IFMs among some policy makers and researchers that 
recommends that IFMs be incorporated in government and donor projects or linked with 
formal financial institutions. There are some examples of positive interventions in other 
countries. The Philippines is one country that has adopted this approach through programs 
linking banks to input suppliers, rice millers, traders and producers. Such an approach may 
be possible in Mozambique through the rural shop owners ( cantineiros ), itinerant traders 
( ambulantes) and others as the country begins to rebuild private sector trade in urban and 
rural areas. Other successful programs that merit more investigation and posslDle 
application to Mozambique include the Grameen Ban1c of Bangladesh, the Badam Kredit 
K.ecamatan (BKK) and Ban1c Rakyat Indonesia Unit Desa (BUD) in Indonesia, and the 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) in Thailand. 
However, there are also examples of negative interventions, such as programs that involve 
NGOs in targeted lending at below-market interest rates to small-scale enterprises. These 
programs have not only tended to compromise the viability of participating NGOs but have 
also achieved only limited outreach in other countries. Many development bank programs 
have also failed to reach the targeted clients with a viable self sustaining program such as 
the Caixa de Credito Agrario e Desenvolvimento Rural (CCADR) in Mozambique. 
Programs to formali:ze IFMs may also be counterproductive, as IFMs may lose their 
flexibility and no longer be able to serve even their traditional clients efficiently. It appears 
that IFMs can at least provide some lessons for policy makers and for the managers of 
formal financial markets and institutions, and provide financial services for clients who 
would not otherwise receive them. This is nonetheless a significant accomplishment. 
The purpose of the present paper is to investigate further the extent of financial activities 
in the parallel money/financial market, the reasons why funds are held outside the formal 
financial sector, the scope for development of credit union activities, the extent of Xitique 
activities, especially in rural areas, and alternative means for providing credit to medium and 
small scale enterprises, especially in rural areas. 
Parallel Money /Financial Markets in Nampula and Maputo 
Parallel Money Markets 
With the assistance of Banco Popular de Desenvolvimento (BPD), a trip to Nampula 
province was planned to investigate the extent of IFM activity in interior cities and towns 
during July of 1993. Two side trips to the rural district towns of Murrupula and Rapale 
were also completed to talk to traders and producers in the rural areas. Nampula was 
selected for a variety of reasons. Nampula is the third largest city in the country after 
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Maputo and Beira. Nampula is a major interior trading center with strong links to the 
interior towns and to Maputo. Nampula is the most important agricultural producing 
province in the country. It is a major producer of crops such as rice, corn, beans, cashew, 
cotton, and cassava. 
Even though Nampula is a major food producer, residents consider Nampula to be a high 
cost city for most goods and services because many goods are imported. 
Several currencies are traded in the Nampula market that make it a very diverse foreign 
exchange market. The US Dollar, the Zimbabwean Dollar, South African Rand, Portuguese 
Escudo and the Zambian Kwacha are traded in the Nampula market. This diversity of 
currencies traded is probably due to the close proximity of other important trading countries 
such as Zambia and Zimbabwe. Like the Maputo market, the US Dollar and the Rand are 
the major currencies traded in the Nampula market. 
Interviews with government officials, traders and others revealed that the parallel money 
market activity in Nampula is closely linked to the Maputo and Beira money markets. The 
markets are closely linked via telephone and fax communications as well as traditional 
trading linkages. Many of the major traders in the Maputo market also have branch offices 
in Nampula and vice-versa. The Maputo market serves as the barometer or indicator for 
pricing of currencies in the other markets. Once the Maputo rate is known, the currencies 
are quoted in the Nampula market at a slightly higher rate. For example, the traders 
quoted the US dollar buy rate at Mt 4,600 to 4,700 per US$ in Nampula compared to Mt 
4,400 to 4,500 in Maputo. Traders quoted the Rand buy rate at Mt 2,000 per Rand 
compared to about Mt 1,800 in Maputo. The Portuguese Escudo buy rate was quoted at 
Mt 30,000 compared to about Mt 28 in Maputo. 
There appear to be ample opportunities for arbitrage among the markets (Maputo, Nampula 
and Beira) in the same currency and among different currencies given the close communica-
tion links among the markets and the distortions that likely exist among the currency 
exchange rates when none of the currencies float freely in the marketplace. These 
distortions cannot prevail because they create the incentives for profit from market arbitrage 
that will eventually eliminate the distortion. For example, traders talk about the ability to 
profit directly through currency arbitrage transactions and through commodity transactions 
imported and exported in different currencies from neighboring countries. A most 
interesting study could be completed on these opportunities for market arbitrage. Maputo 
and Nampula traders also discussed the speculation in Meticais that developed prior to the 
mid-June devaluation. Many people wanted foreign currencies because they were 
speculating that another devaluation of the Metical would occur soon. 
Just as in Maputo, the Indian merchants seem to be the major players in the parallel 
exchange rate market. The traders seem to be organized in some hierarchical manner in 
which larger traders work through smaller traders. Some traders are quite sophisticated and 
even own machines to check for counterfeit bills. They have very good trade connections 
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with merchants in many other parts of the world including South Africa, England, Pakistan, 
India, Portugal, United States, and Dubai of United Arab Emirates. These informal 
arrangements can be used for importing, exporting and capital flight. Many commercial 
transactions are handled through this informal network of merchants for many reasons. 
A longer term view of exchange rate behavior in the official, secondary and parallel markets 
can be seen in Table 1 for the period July 1989 to June 1993 and in Figure 1 for the period 
April 1992 to June 1993. The parallel market rate was over two times the official exchange 
rate from July 1989 to October 1990; indicating a substantial over-valuation of the official 
exchange rate. In November 1990 a secondary market rate was initiated that was 
substantially above the official exchange rate (80 percent more) and about 85 percent of the 
parallel market rate. The secondary market rate represented an important de-valuation that 
was to facilitate the conduct of most commercial transactions. Since November 1990 the 
official market rate and the secondary market rate have tended to move closer together 
because the official rate has moved up faster than the secondary market rate. In June of 
1993 the official market rate and the secondary market rate were within 1 percent of each 
other and both rates were about 85 percent of the parallel market rate. It appears that the 
two exchange rates are now so close that one of the rates could be eJiminated to return to 
the concept of one official exchange rate. This may in fact be an objective of Banco de 
Mozambique (BM) exchange rate policy. 
One can also note from Figure 1 that the Metical- US S exchange rate did move up rapidly 
in July of 1992 and again in June of 1993 because of de-valuations of the official rate. The 
parallel market rate has moved up rapidly in the first half of 1993 which may be an 
indication of serious inflationary pressures in the economy despite the fact that government 
statistics indicate that inflation is remaining steady at about 50 percent annually. The 
remainder of 1993 will likely be a test of this inflationary pressure. 
Why Oients Prefer Parallel Markets 
Generally, clients in Nampula cite many of the same reasons for using the parallel exchange 
rate market as cited in the Maputo market. Availability of foreign exchange is a continuing 
problem for importers who want to go through the banking system. Mozambique depends 
upon foreign donor funds for an estimated 80 percent of its foreign exchange while earning 
only about 20 percent from world markets. This dependence on foreign donor funds creates 
cyclical patterns of abundance and scarcity in foreign exchange because of delays in the 
release of funds. Many donors link the release of their funds to the release of World Bank 
funds that are the most important part of the donor money to the country. For example, 
at the present time Mozambique has a cue of importers waiting for hard currency because 
the second tranche of a World Bank loan has not been released. The funds are delayed 
because Mozambique has not satisfied the reporting requirements to the World Bank on the 
first tranche. This not only delays the release of World Bank funds but also other donor 
funds. The intent here is not to argue for a change in reporting requirements but simply 
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to point out why importers and other businesses who cannot wait for funds must go to the 
parallel market to obtain the foreign exchange. 
Clients mention inflation hedging as an important reason for holding foreign currencies in 
the banking system or through the parallel market. As mentioned in the previous report, 
the economy is about 50 percent foreign currencies in terms of deposits in the banking 
system. 1bese holdings represent important inflation hedges. Lower cost of service is also 
mentioned as an important reason to use the parallel market. Customers complain about 
the high cost of holding foreign currencies in banks (no interest paid on the balances plus 
monthly charges said to be about 2 percent) and the restrictions on the amount of cash that 
can be withdrawn monthly (individuals are limited to US 300 monthly). People prefer to 
use the parallel market because of these bank charges and restrictions. Other reasons to 
use the parallel market include easy access, better service, faster service, more convenient, 
no paper work, possible tax evasion on imported goods, etc. 
Funds can be attracted back to the formal financial sector by correcting the problems 
mentioned above. The medium term goal is to continue the policy reform process that 
moves toward decreased government intervention and increased dependence upon supply 
and demand in the market place. Certainly political stability, confidence in the local 
currency, moderate inflatio~ maintaining an equilibrium exchange rate, positive real interest 
rates on deposits, better service and fewer restrictions on the funds would attract large sums 
of money back to the form.al finance sector. 
Informal Fmancial Markets 
Wbolesaler-Su;wlier Credit 
Just as in Maputo the wholesalers of Nampula depend upon formal and inform.al financial 
arrangements to conduct their business activities. The large traders or wholesalers 
( armazenistas) can be characterized as very competent, well established businessmen who 
are creditworthy and depend upon formal credit for much of their financing. They also have 
large amounts of personal resources invested in the businesses. These wholesalers conduct 
large amounts of business with the small urban retailers and with the rural shop owners 
( cantineiros ). Bank credit appears to be an invaluable source of financing for the purchase 
and sale of farm and food products. Wholesalers complain that bank credit is not adequate 
to finance their operations. When credit is not available wholesalers do not buy from 
suppliers and suppliers do not buy from producers. This credit shortage causes adverse 
impacts upon the flow of funds and goods in the market place and also prices of the goods. 
For more information on the trader financing arrangements, see two of the selected case 
study interviews with Wholesalers ( armazenistas) in Maputo completed by Zaqueu attached 
as Appendices A and B. 
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Before the war, these wholesalers had well established links to the rural areas with the rural 
shop owners ( cantineiros) who purchased farm products from farmers and sold them to the 
wholesaler who in tum sold the products locally or to other urban centers. The wholesaler 
in turn sold to the rural shop owner all the food and non-food consumer goods and farm 
supplies needed by the local residents. Short term credit flowed from the wholesaler to the 
rural shop owner to the producer. The producer benefitted directly from the wholesaler 
credit because the local shop owner would pay cash to the producer for his products. 
Frequently the local shop owner also extended credit to the producer for the goods he 
needed to buy. 
This was the principal model of financing commerce to and from the small and medium 
farm sectors (frequently called the family sector). This traditional financing model ended 
with independence and the war. The initial breakup began with independence when the 
GOM nationaJiud all the real estate, housing, etc., created the production cooperatives, and 
the government parastatals in marketing. banking, etc. and the forced relocation of people. 
The war essentially ended what remained of the traditional lending model because of the 
disruption of people and destruction of businesses and other property in rural areas. The 
interested reader can find a detailed description of the traditional lending model in the 
credit seminar references of this report (Araujo]. 
Now that the war has ended, I saw evidence that people are moving back to the rural areas 
to pick up the pieces of their destroyed homes and businesses and beginning the task of 
rebuilding. The wholesalers expressed interest in the re-building process and have already 
begun to re-establish business contacts with the people moving back to the rural areas. 
Some wholesalers are providing short-term credit to help the rural shop owners start again; 
however, in 1most cases the rural shop owners do not have any formal or informal credit to 
start over. They must rely upon their own resources. 
Because of these problems, the small and medium producers receive very little credit from 
traders or anyone else at the present time. Expanding bank credit to producers through the 
trader network appears to be a natural and desirable way to facilitate short term trade credit 
flows in the national reconstruction plan. This appears to be the most viable way to reach 
large numbers of people in a short period of time because many of the traders are already 
there, business contacts are being re-established and they are creditworthy clients. 
The traders also know the borrowers better than any bank loan officer or government 
official because the trader lives in the same community. The traders can offer all the 
advantages of the informal sector in terms of low borrower and lender transaction costs, fast 
dependable service, flexible guarantees, high loan recovery, etc. as identified in Table 2. 
As has been documented in a recent study of attempts to reach small borrowers through a 
government program, the costs and problems are large [Graham and Francisco]. NGOs 
face many of the same problems. The non-government organizations can reach some 
targeted groups in rural areas but the numbers will necessarily be small, the costs will likely 
be high, and the loan recovery will be low [Adams and Von Pischke, and Vletter]. 
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Some policy makers may oppose this alternative because of the fear of monopolistic, 
exploitative trade relationships but the research results generally do not support this 
conclusion [Larson]. The recent entrance of the interant trader (Ambulante) to the rural 
areas of Mozambique further weakens the monopolistic argument [MOA/MSU /UA]. 
Wholesale-Retai1 Credit 
Many of the ·wholesalers ( armazenistas) have informal financial relationships with the small 
traders or retailers in the street markets ( feiras) in urban areas. Wholesalers frequently 
supply many small traders or retailers with goods for sale on short term credit that will be 
repaid at the end of the day or end of the week. The arrangement seems to be beneficial 
to both parties because these small retailers have no access to other forms of credit and 
wholesalers have found this arrangement a very good way to increase their sales. These 
small retailers sell goods and services to a low income segment of the population that 
cannot buy from the larger merchants with established places of business. These small 
retailers are part of the informal sector that likely does not pay taxes on the sale of goods. 
Wholesalers mention trust and confidence as the most important considerations in the 
decision to grant credit to these small retailers. The small retailers know they must repay 
the wholesaler to continue the financing relationship. 
Savini in Urban and Rural Areas 
As was documented in the earlier report the Xitique (ROSCA) is a popular institutional 
form of mobilizing savings in the Maputo area [Larson]. My visit to Nampula in July of 
1993 indicated that the Xitique is also an important form of saving in that city and other 
cities of the coast and interior. The saving is very short term in nature with a primary 
objective of .buying a consumption good that could not be purchased another way. A very 
wide range of income and occupational groups participate in Xitiques throughout urban 
areas of Mozambique. In nearly every office, including banks, one can find one or more 
Xitiques organized among the employees. Strong group affiliation through family, friends, 
work or neighborhood, plus trust and confidence are central to the Xitique model. The 
group loyalty and peer pressure to save regularly seem to be important advantages of the 
Xitique compared to a bank account. Most individuals seem to prefer saving in Xitiques 
to saving in a bank account. 
The Xitique was a popular form of saving in the rural areas of Mozambique before the war 
[Ministerio de Agricultura]. Because the war has dislocated large numbers of people from 
the rural areas, the participation in Xitiques like most everything else has declined 
dramatically in rural areas. Many of the traditional group affiliations have been destroyed 
and the trust and confidence are gone so the main elements central to the success of the 
Xitique are gone. 
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Saving in rural areas bas also changed in many other ways since independence and the war. 
A non-voluntary substitution of financial assets for physical assets bas occurred in rural 
areas. Since independence the ownership of land and houses belong to the GOM and not 
to the individuals. Historically, this is one important traditional physical asset in which 
people held savings that is no longer available to them. Rural people have traditionally held 
livestock as another forms of savings in many countries of Africa. This form of saving has 
also been greatly reduced in M07.alllbique as some studies indicate a cattle population only 
10-20 percent as large as the population before the war [Ministerio de Agricultura]. Crop 
inventories remain as a traditional form of saving and as a hedge against inflation, but in 
rural areas that has also declined as crop production declined in recent years. Some holding 
of jewelry may remain as a form of saving in rural areas. 
As the opportunity to hold savings in the form of physical assets declined, savers were 
essentially forced into the holding of financial assets in the banking system, spending any 
surplus of funds available or holding foreign currencies. Among the three banks operating 
in 1992, only the state owned BPD has a rather large network of branches and offices 
located throughout the country. The Banco Commercial de Mozambique (BCM), also state 
owned, has only a few branches or offices located outside of Maputo. The BCM focuses 
mainly on the large public and private borrowers and foreign exchange transactions. 
Deposit mob:iliz.ation is not emphasized. 
As of early 1992, only one private bank, The Banco de Standard Totta, operated in the 
country. It had very limited locations and was licensed to offer only a few services. 
Recently, the range of services that can be offered has been expanded by the Banco de 
Mozambique (BM). A second private bank, Banco de Fomento e Exterior began operating 
in 1993 with1an office in Maputo. A third private bank, Banco Portuguese do Atlantico, will 
begin operations shortly in Maputo. All of the private banks will likely compete in the 
urban areas for the large depositors and borrowers, export and import financing and foreign 
exchange transactions. At this time one cannot tell when and if they will expand outside of 
Maputo and how much competition will evolve for the financial services of clients in other 
cities and towns, and rural savers and borrowers. 
The BPD has 10 large branches and 148 offices and collection posts located throughout the 
country. The latter function as deposit mob:iliz.ation units without loan disbursement or 
other banking services. The BPD also offers savings services through the post office 
branches. Thus, an important network of branches is available that mobilizes more deposits 
than one might expect in the economic and financial environment of the country. At the 
end of 1992, the BPD had nearly Mt 309 .6 billion in deposits in about 600,000 accounts. 
Demand deposits account for over 90 percent of all deposits. Given the level of 
development of the country this is a surprisingly large number of accounts and amount of 
funds. One would not expect banks to mobilize any deposits given the fact that no interest 
is paid on demand deposits. Even the 10 percent of deposits held as time deposits lose 
money if one considers that the inflation rate is about 50 percent annually and that time 
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deposits pay a maximum of 46 to 47 percent depending on the time period of the deposit. 
Thus, all deposits are being taxed heavily through the inflation tax. 
Depositors are losing large sums of money by holding deposits in the banking system. In 
rural areas where there has been a substitution of financial assets for physical assets beause 
of the war, the involuntary move to holding of financial assets that pay negative real rates 
of return bas become a major tax on poor people and a significant contnbutor to their 
increasjng poverty. A simple and easy means to increase the income of these depositors is 
to pay positive real interest rates on deposits. Such a policy has the added benefit of 
creating incentives or rewards to bold financial assets rather than dis-incentives or taxes. 
Credit Unions 
Credit unio~ as cooperatives operated for member users and profits distributed to 
members and with management and control determined by the membership with one vote 
per member, possess a natural advantage to provide financial services to small savers and 
borrowers. Credit unions could be formed from new groups in Mozambique of grow from 
the strong base of the already operating Xitiques. To be successful a credit union should 
observe closely the financial services offered by the Xitique as a model of what to do. 
Definite interest in forming a credit union was identified among three groups during my July 
visit to Mozambique. The Associacao das Empresas Privadas de Mozambique (AEPRIMO), 
the Uniao Geral de Cooperativas (UGC), and the ACTIV A group all have expressed 
interest in the credit union concept. Most likely other groups in Maputo and around the 
country also have interest in the credit union concept but were not identified during the 
time of my visit. 
Plans of the AEPRIMO group seems to be the most advanced of the three groups 
contacted. They have already completed a draft of the statutes needed for organization of 
the credit union ( Cooperativa de Credito e Investimento, CREDI COOP) and have 
completed a feasibility study. They plan to meet with the Governor of the Central Banlc in 
the near future. The UGC has over 10 years of experience in working with producer 
cooperatives, mainly women producing chickens and vegetable crops, that have an in kind 
credit component. The UGC wants to expand the credit activity and form a credit union. 
The UGC claims to have someone working on the feasibility study and will need someone 
to write the statutes of the credit union. The ACTIV A group is a womens' credit group that 
has some contact with Womens World Banking (WWB) and also is interested in a credit 
union. They currently are developing an agreement with the BPD to open a special credit 
window at the BPD for women entrepreneurs. 
In addition to the above groups, some other groups that appear to be logical posst"bilities 
to start a credit union are those middle income and lower income groups working in the 
private and public sector who earn a regular monthly salary or wage income. This would 
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include public employees such as school teachers and government workers, blue collar 
employees in manufacturing, construction, and service businesses. Membership in the credit 
union would be open only to employees of that particular group. Credit unions will more 
likely succeed with a membership limited to a group with some common affiliation. Credit 
union members who are employees on a regular payroll could establish a pattern of saving 
regularly through payroll deduction and also make their scheduled loan payments through 
payroll deduction. This should facilitate the accumulation of savinp for the members and 
also strengthen the information base for lending to creditworthy members to obtain a high 
loan recovery rate. 
Credit Union LeL?slation 
Most of the laws and regulations needed to form a credit union can be found in Law No. 
28/91 (Law of Credit Institutions) The Boletim da Republica of 31December1991 and the 
Decree No. 34/92 (Regulation of the Credit Law) 26 October 1992. Copies of the law and 
regulation are attached as Appendices A and B. The regulation identifies nine points that 
must be included in the request to the Banco de Mozambique to form a credit institution 
such as a credit union. These nine points are: 
a. a narrative based on the economic-financial justification for constituting the credit 
union; 
b. describe the type of institution to be created, the geographic area of business, the 
organic structure, financial, material, technical and human resources to be 
utilized; 
c. the statutes; 
d balance sheet and estimated income and expenses for the first three years of 
operation; 
e. declaration of agreement that the social capital required by law will be deposited 
in the Banco de Mozambique upon constitution of the credit institution; 
f. Personal and professional identification of the founding shareholders and the 
number of shares subscribed by each one; 
g. Certificate of the criminal record of all the founding shareholders, and all 
administrators, directors or managers; 
h. Declaration from a competent authority that neither the founding shareholders, 
the corporations or businesses controlled by them, or that they have administered, 
directed or managed have not been declared insolvent or bankrupt; 
g. Indication of the countries in which the firm operates or will operate and the type 
of activity to be pursued. 
Minimum capital stock is to be not less than Mt 300,000,000 with not less than 10 founding 
shareholders. 
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The request must be sent to the Banco de Mozambique which will have a maximum of 60 
days to make a recommendation. The BM must forward the request to the Ministry of 
Finance which must present it to the Council of Ministers for approval within 60 days of 
arrival to the Ministry of Finance. 
According t(> a Mozambican attorney, there may be some additional regulatory isa-ues to be 
solved before credit unions could approved for business. One of the issues is whether a 
credit union should be treated the same as commercial banks or have special treatment. 
Issues such as interest rate regulations and reserve requirements need to be clarified in 
terms of their application to credit unions. Should credit unions be exempt from BM 
interest rate regulations so that the credit union would be free to pay positive real rates on 
deposits and charge positive real rates on loans? Should credit unions be exempt from the 
BM reserve requirement, have the same reserve requirement as commercial banks or have 
a lower reserve requirement? What products and services should credit unions be allowed 
to provide to their members? In many countries credit unions sell life insurance to 
members. This is a very good service for members and has been very profitable for the 
credit unions. Is this kind of activity permitted for credit unions in Mozambique? A credit 
union consultant needs to review such issues to advise whether some additional regulation 
or clarification of current regulations from the BM may be needed before credit unions 
could begin. operating. 
Another major activity for the credit union consultant will be to work with the interested 
groups identified above to develop an implementation plan for each of the credit unions. 
This must include all dimensions of how to organize a credit union once the GOM approval 
to operate has been granted. This includes the legal, financial, administrative, membership, 
products and services offered, facilities, budgets, accounting, etc., dimensions of a credit 
union. 
Probably the most important function will be education of the membership about the basic 
objectives of a credit union. Policy makers and members must hold realistic expectations 
about what a credit union can accomplish in Mozambique. Experienced from other 
countries suggests that credit unions can provide valuable financial services to members 
when managed properly. I see no reason why the same does not hold true for Mozambique. 
Some problems that complicate the probability for success include the political and 
economic instability discussed in the earlier report. Assuming that political stability will be 
achieved in the near future, economic stability must be achieved. Credit unions like most 
financial institutions perform much better with low inflation rates rather than high inflation 
rates. Another problem is the presence of a large donor community with many groups 
willing to give away money for various projects. This can weaken the basis for strong credit 
unions. Members must be educated to understand that joining a credit union does not 
mean easy access to large loans at low rates of interest that may never be repaid. 
13 
Coadusions and Recommendations 
A stronger formal financial system that restored confidence in banking and price 
stabi1iuti.on to the country would increase deposits and loans. Savers will not commit long 
term deposits to the banking system because of long term inflation expectations and political 
uncertainty. Furthermore, banks have no incentive to mobilize long term deposits because 
of interest rate ceilings on loans and a lack of other viable long term investment options 
such as T bills that could pay a positive real rate of return. Complete liberalization of 
interest rates, the exchange rate, and lower reserve requirements would create incentives to 
save and borrow through the formal financial system. Accomplishing those objectives would 
allow the formal system to serve more IFM borrowers and savers to improve the allocation 
of resources between savers and borrowers in the total economy at a lower cost. 
The formal banking system could serve more clients with more aggressive deposit 
mobilization, a same day loan application and disbursement process, and more attention to 
retail banking, especially good customer service. 
Credit unions possess a natural advantage in serving small savers and borrowers who 
frequently cannot obtain commercial bank credit. Strong and self-sustaining credit unions 
can serve more savers and borrowers and increase deposits and loans in urban and rural 
areas. Projects to create and expand credit unions and educate personnel at all levels 
should be encouraged. A consultant to begin that effort with AEPRIMO, UGC and 
ACTIV A is recommended. This consultant could be from an organization such as The 
World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU) headquartered in Madison, Wisconsin, or 
other credit•union organizations in Germany and France. 
Many individuals and groups such as xitiques, cooperatives, traders and merchants, non-
government organizations, moneylenders, and others operate in this IFM market to create 
a large, diverse and very competitive market. Some valuable insights into this market have 
been obtained from a study of the Peri-Urban area of Maputo. Far too little is known 
about this large component of the financial system in Mozambique, so that a major study 
of IFMs in financial markets nationally should be given high priority. 
IFMs serve and will continue to serve some segments of the financial system better than the 
formal system. IFMs offer better services to small savers and borrowers than the formal 
sector. An important advantage of IFMs over formal financial markets is the lower 
transaction costs achieved through lower information search and supervision costs because 
of the agents' close ties and better knowledge of the borrower, especially the small 
borrower. 
links between the formal and informal sector can be strengthened as a way to reach more 
people at lower cost and expand the scope of financial services. An already important link, 
traders and merchants, offer much promise as a means to increase the ability of banks to 
14 
reach more borrowers through the merchant. Xitiques that become formaliRCI as credit 




Mozambique - t:xchange Rates 
Midooints of buvina and sellina rates in Meticais per USO 
Central Bank Secondary Parallel 
Average for Average for Average for 
Month Period Period Period (Maputo) 
Jul-89 749,42 1.830,00 
Aug-89 763,56 1.845,00 
Sep.89 798,64 1.910,00 
Oct-89 808,00 1.920,00 
Nov-89 819,34 1.830,00 
Dec-89 828,97 1.843,75 
Jan-90 847,62 1.881,25 
Feb-90 851,66 1.906,25 
Mar-90 898,85 2.097,50 
Apr-90 923,96 2.118,75 
May-90 927.27 2.127,50 
Jun-90 948,63 2.128,13 
Jul-90 950,16 2.232,63 
Aug-90 930,56 2.295,33 
Sep.90 947,93 2.338,13 
Oct-90 929,62 2.215,00 
Nov-90 968,32 1.736,00 2.029,08 
Dec-90 1.024,47 1.830,78 2.058,69 
Jan-91 1.032,94 1.885,29 2.011,06 
Feb-91 1.024,80 1.907,97 2.022,00 
Mar-91 1.066,51 1.946,32 2.097,00 
Apr-91 1.268,19 1.908,93 2.053,25 
May-91 1.408,29 1.904,11 2.047,00 
Jun-91 1.506,80 1.913, 15 2.072,00 
Jul-91 1.513,97 1.931,85 2.186,58 
Aug-91 1.504,33 1.939,11 2.170,13 
Sep.91 1.547, 16 1.941,56 2.253,25 
Oct-91 1.796, 16 2.004,42 2.344,33 
Nov-91 1.768,56 2.027,13 2.330,33 
Dec-91 1.755,90 2.031,47 2.247,00 
Jan-92 2.316,00 2.032,74 1.876,31 
Feb-92 2.350,00 2.060,80 1.911,30 
Mar-92 2.475,00 2.111,77 2.011,52 
Apr-92 2.500,00 2.294,02 2.217,17 
May-92 2.600,00 2.343,12 2.316,61 
Jun-92 2.874,00 2.462, 12 2.419,50 
Jul-92 3.088,00 2.745,97 2.715,50 
Aug-92 3.132,00 2.921,13 2.786,23 
Sep.92 2.729,07 2.862,00 3.133,00 
Oct-92 2.728,08 2.882,62 3.155,00 
Nov-92 2.741,30 2.940,24 3.170,00 
Dec-92 2.739,41 2.948,25 3.280,00 
Jan-93 2.736,64 2.958,30 3.323,00 
Feb-93 2.744,57 2.972,64 3.350,00 
Mar-93 2.748,69 2.999,61 3.400,00 
Apr-93 2.751,74 3.038,25 3.600,00 
May-93 2.746,63 3.110,15 3.750,00 
Jun-93 3.393,68 3.399,65 4.000,00 
Source: Bank of Mozambiaue 
Table 2 
Advantages of Informal Financial Market Services for Borrowers 
Compared to Preferential Credit tines From Formal Financial Markets 
Informal Financial Preferential Credit 
Item Markets lines 
Interest Rate Positive Real Rates Low or negative real rates 
Loan Si7.e Variable Large 
Length of Loan Short term Medium or long term 
Lenders transaction 
costs Low High 
Access Easy Difficult 
Hours of Service Convenient Restricted 
Guarantees Varied Standardized 
Repayment schedule Flexil>le Rigid 
Atmosphere Personal Intimidating 
Loan approval and 
disbursement time Few Days Months 
Number of Loan 
disbursements One or two Several 
Restrictions• on use 
of funds None Targeted 
Borrowers transaction 
costs: 
Travel Time little Considerable 
Travel costs Low High 
Paperwork Minimal Plenty 
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PUBUCA~AO OFICIAL DA REPUBLICA DE MOCAMBiQUE 
. ~ 
2. 0 SUPLEMENTO 
~. 
IMPRENSA NACIONAL OE IVIOCAMBIQUE 
AVISO 
A materla a publlcar no <cSofetfm da Republlc':a» deve ser 
remetlda em c:Opia devldamente autentlcada, uma por cacta 
usunto, donde conste, al6m ·das tndlca~6es necessarlas para 
esse efllfto. o averbamento segulnte, asslnado e autentlcado: 
Para put>llca~3o no ccBoletlm da RepUbllca». 
SU MARIO 
Conselho de Ministros: 
Decreto n: 34/92: 
Aprova o Regulamcnro da Lei n.• 28/91, de 31 de Dc:zcmbro, 
Lei d:is lnstitui~oes de Credito. 
CONSRHO DE MINISTROS 
Oecreto n.0 34/92 
• . . . · ·· de 28 de. Outubro : · 
. :.. . ::·~· ~~: .. '. .: :.,'' ~: .. '• . . 
Nestes termos. ao abrigo da alinea e) do n.0 I do ar-
tig~ 133 d~ Constitui~iio da Republica, e do artigo 96 da 
Let n. 0 28 I 91, de 3 I de Dezembro, o Conselho de Minis-
tros decreta: · 
Artigo unico. £ aprovado o Regulamento da Lei n.0 28/ 
/91, de 31 de Dezembro, Lei das Institui~Cies de Credito 
em anexo, que faz parte integrante deste decreto. ' 
Aprovado pelo Conselho de Ministros. 
Publique-se. 
0 Primeiro-Ministro, iWdrio Fernandes c/a Grafa ,'vfa-
chungo. 
Regulamento da Lei das lnstitui~oes de· Credito 
CAP!TULO I 
Pedido de autorizac;ao de COIY•titui~ao 
de institui~Oes de credito 
ARTIGO 1 
.. · 1. Os pedidos do autoriza~ao de constitui~ao de insti-
tuic;Oes de crCdito serao. apresentados no Banco de Mo- •" 
~ambique e instruidos com os seguintes documentos: A Lei n.~.28/91,.de,31,.de.Dezembro,.estabelece os ter-
. ,;- mos ·do coristitui~aci 'e .. condi9oes. de' funcionamento dos 
s: Bancos ~ Comerciais e de iilvestimentos com sede cm Mo- a) Exposi~o fundamentada das' necessidades de or-
:;::.:. ~mbiqUe;. bem conio a-. abertura e condi9oes de funciona- · · dem econ6mico-financeira justificativas da cons-·.·t~ mento';_ de· ~sucursais; agencias :·e-~delega~es l de mstitui90es . '." titui9i0; ~ . . .. . ·;\·~.con~n~·sediadas-no•ts"trangeifO'°:~~~~~;·.: .. '"-::-;.::,·:,:_:..' .. ; -,,.;~ .. b) CaracteriZa~ao do ·tipo· de iristitui~io .. a constituir, 
.Jr:~o<~'O~ diploaia=p~ife':or.tstai:ief~iment~. ae~ancoS'- . sua implanta~iio geografica .e res1'ectiva estru-~r0/1~.r~~~insti!Ui~~s:~'U;Xil!a§::@~?Cre~~t~:';:_c~g~~-~cO-; -. ·.·'' . tura organica, com especifica~io··dos. n:cursos ;~} n~rm~ooperattvas ·de. ered1to~'"mon'tep1os~C-:mutualida~ :' ··,;\ .' ·. financeiros e dos meios maferiais, tecnicos e 
:·' f-;. d~;tJ.'.Stietendo estes; porein,' li: 'umlf''Cli'Sciplina,.propna. dCJ"L ··· · · · .humanos a utilizar: 
.. ~, funcf6namento a ser regulamentada:, 'dentro das · corripCJ ·: : ·:~ .'"'"c) Pro}ecto de estattitos; 
· · .. t!ncias ·definidas na lei. · · d) Balan90 e o~amento do tesouraria previsionais 
Com 1a aprova~iio da referida lei; torriou-se, desde logo,. para cada um dos primeiros tres anos de acti-
premente a necessidade da sua regulamenta~io no que vidade; 
respeita a constitui~ao e condi~oes do funcionamento de e) Declara~5o de compromisso de que no acto da 
Bancos !Comerciais e de investimento, bem. assim a aber- constitui~5o e como condi~ao da .mesma se mos-
tura e ·eondi~Oes de funcionamento de sucursais, ag~ncias trar:i depositado no Banco de M~ambique o 
· c delega~Oes de institui~oes banc:irias similares estrangeiras. montante do capital social exigivel por lei; 
.· ... 
208-(6) 
/) Identificac;ao pessoal e profissional dos accionis-
tas fundadores, com . especificac;ao do numero 
de acr,;i5es por cada uin subscritas; 
g) Cortificado de registo criminal dos accionistaS fun-
dadorcs da instituir,;ao a estabelecer quando pes-
soas singularcs, e dos adrriinistradores, dircc-
tores ou gerentes designados, quando se tratar 
de pessoas colectivas; 
h) Declarar,;ao passada pela autciridade competente de 
quo nem os accionistils· fundadores nem as so-
ciedades ou empresas cujo controlo tenham asse-
gurado ou de que tenham. sido administradores, 
directores ou gerentes foram dedarados em· es-
tado de insolvencia ou falencia; 
l) Indicar,;ao de paises em ·que operam ou operaram 
e o tipo de actividades prosse-guidas, para ca-
sos de bancos ou outras :ntidades :::olectivas. 
2. Os ·accionistas fundadores, administradcres. directo-
res ou gerentes reforidos na alinea g) do numero anterior, 
quando de nacionalidade estrangeira mas residentes no 
Pais, deveriio aprese11tar para alem do :::ertificado de re-
gisto criminal do Pais de origem, o certificado de registo 
criminal passado pelas autoridades ~oc;ambicanas. ' 
" . ~... • • I •' • • ':"':, : • ; • • _; . , ' 
.::._:j~· .... ·, -- ... -~'- _ .• Aanoo .. 2_'....;!'i_ ~~ _.4,.:·_ :. _. 
- • • • .. -~--~;,.1.-::.,~-:,..:·: .. ,...:, .. n·-~•· .. _,: ~'J"!; 
. : Scndo OS accionistas fundadores··instituic;Oc:s de credito 
oti outras pessoas colectivas,.osj;edidos'·de autorizac;ao·se~ 
rio ainda instrufdos 'com os· elementos seguintes: . ' '>". 
-.·. ; ... ·. ;.• .-...... '"t_6l" "\I:'",.. · · ·. · · -· .-. : ... r.;. 
a) Certificado passado' 'pel( entidade ·competence, de 
que a. requerente .se. acna,;Iegalmente constitufda 
. · e ·auto.rizada:a~i.'iei-cer; i(sua' actividade; -
; b) Estatutos· ciu. ·pacto:-soefal;:'da . requcrente;;!Ufifmo 
.... balanc;o ~aprovado";· auaiiado'; e . publicado.::-ex-
: ·••. r ~·_: .. tracto· da:-respCCtiv3-:..COrita~de~1u·eros· e·pc:rdag e 
documento comprovativo · das reservas ~· pnr 
visi5es constituidas;. . · 
c) Relac;5o, acompanhada de notas biograficas. das 
pessoas que Constituem OS orgaos de administra-
c;5o e direcc;ao da instituic;iio a estabelecer; 
d) Distribuic;ao do capital social da requerente e re-
lac;ao dos accionistas titulares de mais de S % 
do inesmo capital: 
e) Relac;ao das instituic;oes de credito e outras empre-
sas em cujo capital a requerente participa; 
. n Relac;ao das representac;oes da requerente fora do 
seu pais de origem; 
g) Documento de autorizac;ao da assembleia geral da 
requerente ou de representantes legais com po-
deres bastantes. para participac;ao daquela na 
instituic;ao a constituir; 
h) Certificado, emitido pela autoridade compe-tente do 
pais da origem, do qua! :::onste · que a ,reque-
rente foi autorizada a participar na instituic;ao 
a constituir ou de que nao e necessario ta! auto-
rizac;ao. 
ARTIGO 3 
0 certificado referido na a!inea g) do n.0 do artigo l 
e mis alineas a) e h) do artigo anterior, niio dcverao ter 
sido passados ha mais de noventa dias. 
ARTlGO 4 
1. Para alem dos documentos referidos nos artigos 
e 2 do presente Regulamento. os pedidos de autorizac;iio 
de constituic;ao de instituic;oes de credito dcverao ainda ser 
acompanhados de um documento complemcntar justifica-
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tivo de so ter constituido, no Banco de ~oc;ambique, wr. 
dep6sito previo indisponivel equivalepte a 5 % do capita; 
social. 
2. 0 dep6sito previo referido no mimero anterior poder.: 
ser substituido por uma garantia bancaria de igual valor 
emitida per um banco de primeira classe. 
3. Em caso de indeferimento do pedido o Banco de 
Moc;ambique, consoante o caso,· devolvera ao requerente 
o valor do dC1J6sito, ou libertara a garantia que tiver side 
prestada. 
4. Uma vez aurorizado o pedido, o requerente poder:i 
dispor do valor do deposito previo efectuado para efeitos 
de realizac;ao do capital social minimo, c:m conformidade 
com o n.0 2 do artigo 33 da Lei n.~ 28/91, de 31 de Dezem-
bro. 
5. 0 dep6sito previo referido no n.0 1 deste artigo rever-
ter:i a favor do Estado quando se verifiquem as situac;:Oes 
previstas no artigo 15 e nas alineas a) e d) do n.0 l de 
artigo 16 da Lei n.0 28/91. de 31 de Dezembro, quando 
- -detectadas antes da constituic;ao fonnal da instituic;ao. 
6. Verificando-se as situac;Oc:s descritas nas alineas a" 
e d) do n.0 1 do .. artigo.16.da Lei.n.'.28/91. de 3lde 
Dezembro, ap6s a constifui~o formal da instituic;ao. para 
alem da revogac;ao da autorizac;5o do exercicio da activi-
dade ser:i tambem cominada uma .multa de S % sobre o 
capital social que reverted a favor do Estado . 
-. ,. .,;, ~· '".!-·. 
. ~ ,,.. .: : r'"~ I -~-""·· "':•' ... 
· Os pedidos~ d~--autorhac;ao de c~~stitui95o de instituic;Ocs 
. : ·de credito serao .instruidos em triplicado_ 
- .. -· ---.............. -- .... --~·-···- ... -- .. . 
Todos cs documentos destinados a instruir o :>edidc 
de autoriza<;ao devem. quando redigidcs em lingua estran-
geira, ser acompanhados da respectiva rraduc;ao em '.ingua 
oficial do Pafs e legalizados. 
AR'TTGO 7 
Os requerentes designarao, de entre si. um que a todo•? 
represente perante as autoridades encarregadas de apreciar 
os pedidos de autorizac;5o e teriio domic11io em Moc;am-
bique, para o efeito de receberem notifica<;oes ou corres-
. pondencia. 
CAPfTULO ·n 
Trami~o do processo de autoriza~ao 
ARTIOO 8 
.. Recebido o pedido de autorizac;ao para a constituic;ao 
de instituic;iio de credito, o Banco de M~mbique, 
nos termos do n.0 1 do artigo 11 da Lei n.0 28/91, de 31 de 
bezembro, devera elaborar o seu parecer e remete-lo ao 
Ministerio das Financ;as no prazo maximo de sessenta dias, 
em conformidade com o preceituado no artigo 14 da refe-
rida lei. 
ARTIGO 9 
Se o pedido de autorizac;ao tiver sido accmpanhado de 
todos os elementos considerados necessaries nos ~ermos 
dos artigos 1, 2 e. 4 deste diploma. a decisiio do Conselho 
de Ministros dove ser proferida no prazo ma:<imo de ses- • 
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ARTIGO 10. 
Autorizado o pedido e antes do inicio da actividade, o 
Banco de Moc;ambique, atraves do Departamento cornpe· 
tente, verificara a adequac;iio das instalac;oes a actividade 
que a instituic;iio se propos desenvolver. 
CAP!TULO lll 
Pedidos de autoriza.;ao de abertura 
de dependencias · 
ARTIG0.11. . 
Os 'pedidos de autorizai;iio para a abertura de depen-
dencias de institui90es de credito . serao apresentados no 
Banco de Moc;ambique, aco.mpanhados de mem6ria justi-
ficativa, da qua! constem os indicadores relatives ao local 
onde se pretende instalar a depe'fldencia, nomeadamente: 
a) Tipo de operac;5es a realizar: 
b) Previsiio dos resultados financeiros esperados; 
c) Numero de trabalhadores n:icionais e :!'Strangeiros 
a empregar; . 
d) Outras informac;Cies que. o requerente julgue ne-
cessarias . para apreciai;iio do contributo que a 
dependencia podt:T:i vir a dar ao desenvolvi-
. mento econ6mico da localidade. 
. ARTIGO 12 
Na apreciai;ao dos pe.didos de autorizac;5o a·que se 
refere o artigo anterior, rer-se--a em conta: 
a) A capacidade do requerente: · 
b) O interesse para a econornia_. local; 
c) 0 numero e natureza das instituic;5es de credito 
ja estabelecidas na localidade. 
ARTIGO. t3 
.£ condii;iio da auto~iw;ao que .a soma do capital e fun-
dos de reserva da instituic;iio seja adequada 3 garantia das 
opetac;oes a . efectuar pela dependencia. 
CAPITULO IV. 




As instituic;oes d~ credito ficam sujeitas ao registo geral 
nos termos da lei comercial para alem do registo especial 





g) 0 lugar e a data de abertura de dependencias; 
h) As alterac;oes que se verificarem nos elementos re-
feridos nas alineas anteriores. 
ARTIOO 16 
Tratando-se de instituic;oes de credito estrangeiras, o 
registo abranger:i: 
a) A denorninac;iio da insticuir;ao; 
b) A data em que foi autorizada a estabelecer-se em 
Moc;ambique; 
c) 0 lugar da sede; 
d) 0 capital realizado; 
e) 0 capital com que opera em Moc;ambique; 
/) 0 nome dos administradores, directores e/ ou 
gerentes em Moc;ambique; 
g) 0 lugar do estabelecimento principal em Moc;:im-
bique e das suas dependencias; 
h) As alterac;oes que se verificarem nos elemenros 
referidos nas alineas anteriores. 
ARTIGO 17 
0 registo das instituic;oes de credito no Banco de Mo-
c;ambique deve ser requerido no prazo de noventa dias a 
contar da data da constituir;ao definitiva da instituic;ao 
de credito, quando esta seja nacional, ou da ·autorizac;ao 
para se estabelecer em Moc;ambique tratando-se de insti-
tuic;5es de credito estrangeiras mas sempre antes do inicio 
da actividade. 
ARTIGO 18 
0 averbamento das altera~6es ao registo no Banco de 
Moc;ambique deve ser requerido no prazo de trinra dias a 
contar da data em que elas se verificarem. 
AllTIGO 19 
Do registo e das suas' alterac;oes poderfo ser passada> 
certid5es sumarias a quern mostre interesse !egitimo .::m 
requere-Ias. 
CAP!TULO V 
Assembleia geral das institui¢«. 
de credito 
ARTICJO 20 
Para efoitos de participac;ao na assembleia geral, os 
accionistas deverao ter averbados, em seu nome no livro 
de registo pr6prio da sociedade, ou depositar nos cofres 
do banco, ate quinze dias antes da data m~rcada P:1~a a 
reuniao da assembleia geral pelo menos o numero m1mmo 
de acc;oes exigido. nos estatutos para o exercicio do direito 
de voto . 
. '. _.. .... -·. ·-: .. ,., ; _- "l ;~_,-:· 
.Dos registos a que se refere•·O <1rtigo precedente, tra- Allnao 21 
tando-se de instituic;ees ·de · credito--com se:<le em Moc;am- · Compete ao presidente da mesa :ia assembleia g:ral, ou 
bique, constarlio os seguintes- elementos: ao conselho de administrac;iio, no caso de aquele nao estar 
. a) A· denomina~ao· da"instifui~ao; ainda e!eito, verificar sp o numero ?e accionistas ins~rit.os 
· · b) A data da sua ·constituii;iio; para a sua participac;iio·na assemble1a geral :xce?e .:> Im:ure 
c) 0 lugar da' sede; rnaximo previsto na lei, e, excedendo, orgamzara uma hsta 
· d) 0 capital subscrito; . dos depositantes com a indicac;iio do nurnero de votos. que 
e) 0 capital realizado; · . ·· cabe a cada urn; /) Os nomes dos administradores, dos· componentes 
· dos conselhos de gestao e quaisquer outros man-
datarios com poderes . de gerencia, bern como 
OS dos membros do conse!ho fiscal . e OS . dos 
s6cios ou proprietarios tra.tando-se de: casas .ban-
carias: 
·AR.noo 22 
: . Obtida a soma dos vo~os possiveis. s~ra a mesma divi-
dida por trezentos e considerados imediata~en.te apurado:i ., 
como membros da assembleia geral os acc1omstas que n-
verem um m1mero de votos igual ou superior ao quociente. 
. _~:, ·;.\.:... ~ 
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poder:i ultrapassar 15 por cento do valor :otal das dispo-
nibilidades de caixa. 
Aanoo 32 
:· '?s ~ep6~itos a. pr~ que contenham a clausula pra!-
·aVJso infenor a tnnta dias serio considerados na categoria 
de rcsponsabilidades ?t vista. · 
A cada accionista cabera, sem p~jui.%6· do· disposto no 
paragrafo 3.~ do.·artigo · 1s3;0 do C6digo Comercial, um 
mimero de votos ig'Ual A parte- inteira:do quociente que re-
sultar 'da divisao do numero de acc;ees que possuir ou re-
presentar pelo numero minimo de··.ac.,OCS~que; .. nos·. termos 
dos estatutos .. for. exigido para ~atribui~io;.tde..';voto em 
-~~se::~e_i\ -~:,·~~-~;f;'.(£.;,!~~~i£'.¥;~~i~~-~ ~:··-._;_~ .,."<::· .. ·, ... : ,~. :~ ;,~~~ ~3. < _ 
· ."·' •.• ·• ...... ~JH,:·:.:.· h-:~-:·~·'!"'~~~-~-.:.-:'1:-:·?- ~;;~-~·.:· •·" . __ As mst1tu1£~S de. ~d1to ~~ante~ao. em qualquer mo-
. Of acc1onistas. que _nao esttverem·,nas 'Cona1c;oes do ar- · · .~ mento; um rac10 de liquidez nio inferior ao valor a ser 
tigo 22 deste diploma serao convidados . a agrupar-se de estabelecido pelo Banco de M~ambique. 
fan$ que cada grupo fique coni uin ntlmero de votos 
igual ou superior ao quociente ·a que se refere o mesmo 
artigo. passando os accionistas procurac;iio a um. que ser:i 
o seu representante na assembleia. • · · 
ARTIOO 34 
· A parte do valor das responsabilidades a vista que ex-
ceda a imporuincia das disponibllidades de caixa referidas 
•. .,.:t.i .. ·" ,,..·. ---~~~;;:·~AR;"~:~.; -~~~.~~: : , ;-1 .· .... ~~~ ~:~~\::o:~~::: capitu~~- dever:i ¢Star garan-
··~. ·.Paril"'o. efeito 'rererido~_~o arti8' o -~iltirio~·.··.pode. ~m. accio--.. . · "·· · . · · · .. a) Ouro amoedadd ._ou em. barra;' 
ntst4!;repreiientar .varios,:·nao obstante':•qualque'r disposic;io .- o'.'· b) p r· 1 . ' . 
• >lo.. . . rata ma»e patina;'.'--:~,;,;, .. ".' est~~~~ria~ em: co~tr~!io;·~ ·:"';~~~t.:ff(ei.:\}~~ . .. _;:;-_· . . ~... c) Notas :e moedas estr.lligeiras ,de· convertibilidade 
··'~· .• ~. · ~ .. ·;. -·-;;,.;r.· . .,ARnoo""~;!.ili11..+t<-~·"·"'-.rf ,:;. extema assegurada; · . .. 
· L!';.;;::,·~· :_ ... . ;, .~_;.;:~ , .• :;_;~~~-~~<~--~~~d"~:~ :.}:·: d) Creditos exigiveis-a vista ou·a prazo niio superior· 
A. relac;ao dos accionistas .agrupados:.em confoimidadc ·a ccnto e· oitcnta dias e. representados por sal-
com o disposto no artigo 24 sera publicada com antecedC:n- dos de contas abertas sabre banc:oS de reconhe-
cia minima de dez dias, contados a partir da data marcada cido credito domiciliados no estrangciro; 
para· assembleia geral, no jomal mais lido na !ocalidade e) Cheques e ordens de pagamento emitidos por enti-
da s~de da instituic;ao, se o houver, e tambcm num jornal dades de reconhecido c::Cdito sabre bancos de 
da capital do Pais. primeira ordem domiciliados no estrangeiro; 
ARTICO 27 f) Letras em carteira, pagaveis a vista OU a prazo 
As procurac;ees passadas para os iins do artigo 24, seriio 
apresentadas ao Presidente da mesa da Assembleia Geral 
ate ao ultimo dia util antes daquele em que a assembleia 
houver de reunir-se. 
CAPfTULO VI 
Comissoes de confia~ 
ARTIOO 28 
Os capitais que forem objecto de com1ssoes de con-
fianc;11 e bem assim as correspondentes responsabilidades 
inscrever-se--iio no balanc;o do banco, separadamente, em 
simples contas de ordem. 
CAPITULO VII 
Garantias de liquidez e solvabilidade 
ARTIGO 29 
Sao consideradas disponibilidades de caix:a dos bancos 
comerciais: 
a) 0 dinheiro em cofre; 
b) Os dep6sitos a ordem no Banco Central e nas ou-
tras institui~oes de credito. 
ARTIOO 30 , 
Os vales do correio e os cheques a vista emitidos par 
entidades de reconhecida idoneidade sobre !nstituic;oes do 
credito poderao ser considerados coma dinheiro em cofre, 
mas apenas pelo tempo estritamente -indispensavel a sua 
cobranc;a au compensac;ao, · o qual nunca poder:i exceder 
nae superior a cento e oitenta dias, aceites par.· 
bancos de primeira ordem domiciliados no es-
trangeiro; 
g) Titulos do Tesauro e OUtr:lS obrigac;ees analogas, 
;;om prazo de vencimento nao superior a cento 
e oitenta dias; 
h) Obrigac;ees com garantia do Estado emitidas par 
quaisquer empresa; 
i) Ac;:ees e obrigac;oes niio garantidas pelo Estado 
emitidas por empresas donticiliadas em territ6-
rio nacional e cotadas em bolsa; 
j) Emprestimos ou contas correntes a prazo nio su-
perior a um ano, caucionados por qualquert· 
forma admitida em direito; 
l) Saldcs em outras instituic;ees de credito domicilia-
das. no Pais pagaveis no prazo maxima de cento 
e oitenta dias .. 
Aanoo 35 
Nao seriio contaveis para efeitos de garantia das respon· 
sabilidades: 
a) Os valores referidos nas alineas g) e h) do artigo 
precedente, quando representatives de partici· 
pac;oes financeiras e bem assim os que forem da-
dos em cauc;iio; 
b) A parte correspondente as importancias que vie-
rem a ser efectivamente utilizadas dos titulos 
depositados no Banco de M~ambique entregues 
em cauc;iio por e.feito de contratos de empres-
timos, entre este Banco e as instituic;Cies de crC-
dito. 
AllTIOO 36 
cinco dias. · 
. ·. 'All~~;3t'.~: .. ,' Os titulos depositados em cauc;ao serao valorizados pela 
. i. . • •· ,. ultima cotac;iio, quando expresses em moeda estrangeira. . • 
. .. .. O .• valor.constituido.:Peia'·soma.,.'<fos \iaies .. de correio e . ou quando transaccionaveis em balsas. e pelo seu valor 
·: :iads cheques.A vista!"a~quei~reri'o'rattlgci'.precedente nio: . ..l,.nominal. se expresses em moeda nacional. : 
. ·~~~ . ">· • ''""' •• :f J:_ j~f4~~*t(:~'"' 
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A1mco 37 
A importancia total, em moeda nacional. das respon· 
sabilidades a vista e dos dep6sitos constituidos nas insti· 
tui90cs de Credito por prazos OU com pre-avisos iguais OU 
superiores a trinta dias dever:i estar integralmente garan· 
tida, em qualquer momenta, pela soma dos seguintes va-
lores: . 
a) Disponibilidades de caixa referidas nos artigos 29 
e 30 do presente capitulo; 
. b) Os activos mencionados no artigo 34; 
c) Valores de carteira comercial a prazo superior a 
cento e oitenta dias, mas niio a dois anos, re· 
presentados per letras, livran9as, extractos de 
factura e warrants descontados; 
cl) Emprestimos e contas correntes a prazos superio-
res a um ano, mas nae a dois anos, cauciona-
dos per qualquer forma admitida em direito. 
• .U.TIGO 38 
('.As importancias dos valores referidcs nas · alineas c) e d) 
. artigo anterior que niio resultarem da aplica9ao de capi· 
tais pr6prios das institui96es de credito nunca poder:io ex-
ceder o montante dos dep6sitos constituidos nas mesmas 
instit1fo;oes por prazos superiores a noventa dias, salvo 
nos casos previstos na allnea c) do artigo seguinte. 
• .\R.TIGO 39 
0 Banco de M09ambique estabe:Iecera por aviso ;>ublico: 
a) A altera9ao do !imite referido no artigo 31 deste 
Regulamento; 
b) Os limites e as condi9oes a que devem obedecer 
as coberturas mencionadas nos artigos 34 e 37 
deste Regulamento; 
c) As condic;:6es em que os valores niio indicados nos 
artigos 34 e 37, ou ai referidos mas a prazo su-
periores aos neles estabelecidos, poderiio sei' 
contados nas coberturas das responsabilidades 
dos bancos comerciais, em moeda nacional: 
cl) 0 Iimite minimo da refac;:iio entre o montante do 
capital e fundos de reserva dos bancos comer· 
ciais, por um !ado, e o montante dos dep6sitos 
e outras responsabilidades efectivas destas insti-
rui90es para com terceiros por outro, bem como 
da rela9ao entre aquele montante do capital e 
fundos de reseria e das responsabilidades dos 
bancos por aceites, avales e garantias concedi-
das. 
CAPfTULO VIII 
Fundos das operac;oes dos bancos de investimento 
A1tTIGO 40 
Os bancos de investimento financiariio as suas opera· 
c;:6es com o capital social, fundos de reservas e ainda com 
as recurses provenientes de: 
a) Emissoes de titulos de ob~gac;:aes a media e Iongo 
prazos; · 
b) Dep6sitos a prazo superior a um ano; 
c) Fundos obtidos por contratos ou quaisquer ope-
ra9&-s com institui96es financeiras OU de Credito 
.· .. ...,. 
31 
203-{9) 
estrangeiras ou. internacionais, institui90es de 
credito OU instituic;:oes especiais de Credito na-
cionais. 
ARTIGO 41 
Os contratos com institui90es financeiras OU de credito 
estrangeiras ou internacionais a qu" se refere a alinea c) do 
artigo anterior estiio sujeitos a autori%a9ao do Banco de 
Mo~ambique. 
ARTIGO 42 
Para alem dos recursos referidos nas clausulas prece· 
dentes, os bancos de investimentos poderao, em casos es-
peciais: 
a) Receber do Estado para fins especificos de fo-
mento, emprestimos e suprimentos, em aplica-
i;:ao de disponibilidades de tesouraria; 
b) Utilizar fundos provenientes de emprestimos con-
cedidos pelo Banco de M09ambique . 
CAP!TULO IX 
Limites da pena de . muJta prevasta na lei 
AltTIGO 43 
1. As multas a aplicar nos termos do artigo 84 da Lei 
n.g 28/91, de 31 de De-zembro, nao poderiio ser inferiores 
a 5 000 000.00 MT, nem superiores a 100 000 000,00 MT. 
2. Quando 3 transgressao consistir na realiza93o de ope-
ra90es com valor detenninado. a multa niio poder:i ser 
inferior a 10 por ccnto oem superior a esse valor, sem 
prejuizo dos limites fixados no n.G 1 deste artigo e salvo 
o disposto no artigo seguinte. 
Nos casos de reincidencia, a multa poder:i ser elevada 
ate ao dobro da aplicada ao infractor. 
CAP!TULO X 
Cobra~ de multas 
ARTIGO 45 
Transitada em julgado a decisiio, au no case de recurso, 
se a multa tiver side depositada. devera a sua cobran9a. 
bem coma a das demais despesas ou imposi90es !P.gais, ser 
realizada pelo tribunal competente, servindo de base a 
execu9iio a certidiio emitida pelo Banco de Mo9ambique 
ou do acordiio proferido e a certidiio da conta. 
AllTIGO 46 
No case de recurso, a multa. quando tenha sido deposi-
tada au cobrada coercivamente, permanecera em dep6sito 
ate a resolu9iio do recurso, fazendo-se de harmonia com 
ela quaTquer restitui~ao a que tenha Iugar. 
AltTIGO 47 
· Em cada proccsso em que venha ser proferida a con· 
denai;:ao, cobrar-se-a, de cada transgressor, a taxa de 1 i;ior 
cento sabre os valores apremdidos au que tenham s1do 
expedidos, importados ou exportados, au sabre a _impor· 
tancia da operac;:ao realizada ou que se tentou reahzar. 
/ 
l ' J.C.. 
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As ~orma~Oes ~Uticas e econ6~ieas ~m curso no pais 
recomcndam que se proceda a uma reforma do sector financeiro. 
A tomada de medidas para a cria~ de novos bancos no pa!s e a 
consoli~o dos existentesr aumentando a competi~ao no 
. sect.or •. ~:oruribuid para a melhoria da presta~ao de servi~os 
bancirfcf>s.~rcforcando assim a capacidade de captac'ao da 
.. ~t<te outros rceursos financeiros necemnos para apoio 
. e da actividade econ6miea _nacional.. - ::.;-_--. , : 
. . TaJ~iifonna n:lo p3ssa pela revisao da Iegisla~ao em _vigor, 
· em paii:ICulai"a relativa a constitui~ao e: funcionaniento de 
il1Stituf¢.~'.ide.crtdito a qual;s~;"e_ncontra::dispersa e 
-· . .'~i.:.~ · .. '.,_' ... .;::~~~(~~,-- ···:·;~ -'.p· 
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Defini~oes 
ARTIGO l · ·. 
Para efeitos da presenie Iel;eritindc.-se per. 
. - ·.. :-.,.:-· _ .... -~:.··· 
a) · Ag~ncia..:..:_depend!ncia a nivel ·ife distrilo, de uma 
instirui~~ de credilO com sede cm Moi;ambique; 
b) Bancos de invcstimentes·_:: inslitlii~Oes que exercem, 
por· objecto exclusivo ·e~ com fins lucr.itivos, 
• fun~Oes banc3rias e financeiras, nomeacfumente a 
emiss:lo de emprtstimos por obriga~Oes e a 
·· recep;~ de fundos por meio de dep6sitos a prazo 
· ·superia a um ano e outras opera~Oes devidmnente 
·autoriz.:id<ls e, bem assim, a coloca~'lo dos capitais 
pr6prios ou alheios · por- sua conta e · risco, em 
participacOes no capilal de empresa5, em opc~Oes 
activas de crCdito a media e longo pr:izos, e em 
outras que .a lei expressamente !hes nno proiba, 
podendo airida prestar os servi~os de colocacllo e 
administr3~:1o de capitais e outros analogos, n:io 
vedados par lei; 
c) Banco off-sJwre institui~!io de crCdilo sedi:ida no 
estrangeiro, alilorizada a operar no pais, aceirando 
dep6sitos de bancos estrangeiros e de ou~os 
b::mcos ojJ-sJwre e com plena liberdade de rea.hzar · 
ope~Oes financeira:s no mcrcado intemacional n:1o 
podendo, porcm, aceitar dcp6sitos internos; 
d) Bols:is de valores .......: instilui~Oes au:dliares de crCd.ilO 
que t~m por'objecto· a realiza~:io de operacOes· 
sobie valores mobili.:irios: 
e) Caixas econ6micas ....;_: pessoas colectivas de dircit? 
privado que exerceni uma actividade bancma 
restrita, nome:idamente · recebcndo ·sob. forma de--'...---
dep6sili:>s ii _ordem e"dep6sitos a p~ ate um ano, 
disponibilidades .monetariaS que 'empregam, por 
sua- pr6pria con ta e risco; em einprestimos. e 
outras opcracoes activ:is de crCdito a curto e mtd.io 
prazos que lhcs scjam permilid:is por lei; 
292-(284) 
fJ Casas bancirias _ instituir;Oes de crMito nao 
constitu!das sob a forma de sociedades an6nimas e 
equiparadas, em termos ·de funcionamento, a 
bancos comcrciais; ,, . ; .:,;; ~~ . 
·a) Comiss!o de confiarwa _:_ furi~Oes que os bancos 
comerciais exeicem por conta de ouircm tais como 
as de mcros dcposi~os nos termos da lei geral, 
administradores ou liquida~os de bens alheios. 
cobran~ de crtd.itos, compra ou venda de tftulos e 
mais valores mobilWios, reccbimento de juros, 
d.ividcndo ou rendas e. rcpresentar;ao de 
proprieunos de Utulos e outros bcns: 
h) Cooperativas de credito _ sociedades cooper:itivas. 
constitu!das nos termos das leis vigentes e tern 
por objecto o exerc!cio de uma actividade banclria 
restrita, em. benef!cio exclusivo dos scus 
associados: 
i) Correspondente. _ entidade com domicflio no 
tcrrit6rio nacional a quern uma instituir;!lo de 
credilO confere poderes para. em scu nome. conta e 
risco, exercer fun~Oes de cobran~ de valores ou 
pagamenlO de ordens ou ainda realizar determinadas 
opera~Oes bancirias no imbito da competente 
. autori7.al;!k> concedida 3 institui~Oes de credilO; 
J) Dclega~ao _ dependencia que em regra so realiza 
opera;Oes passivas: 
k) DCpendencia -.:.. designar;ao gen~rica por que sao 
conhecidas as filiais. agencias e delega~Oes: 
i) Filial _ estabelecimento principal, a nfvel de 
prov!ncia. de uma instituir;ao de credito com scde 
em M~biqoe: · _. ... . . ..~ .. 
m) ·Institui~Oes auxiliares de credito _as que !.Cm por 
actividade. de forma exclusiva.·a explorar;!lo de 
balsas de valores, corretores de. fundos e clmbios e 
as casas de clrnbios: _ 
n) Institui~aa de cr~dito _ empresa cuja actividade 
consiste em recebcr do publico, dep6sitos ou 
outros fundos recmbolsaveis e em conceder crCdito 
por sua pr6pria conta: 
o) Instituir;Oes de crtdito estrangeiras _ aquelas que tern 
a scde no estr:mgeiro: · 
p) · Institui~Oes de intermediar;ao financeira n.:lo 
monetjrias _ as que n.:lo sendo instituir;Oes de 
credito ou auxiliares de credito, exercem alguma 
fu~!lo de credito ou qualquer actividade que possa 
afectar de forma especia! o funcionarnento do 
mercado monetirio ou financeiro, tais como 
sociedades gestoras de fundos de investimentos 
mobiliirios ou imobiliirios. sociedades que "'· 
tenham por·objecto a gestao de uma carteira de 
titulos (holdings e outras sociedades financeiras e 
de investimentos), as entidades que tenham por 
· objecto o finiinciamento de vendas a ptazo e as 
' ' entidades que tenham por objecto a efectiv~!lo da 
. ~de crCditos de teri:eiros: 
.. q) · Montepio ou associar;ao de soeorros inutuos _ 
. ._ ._ • ·:...: :. instituir;ao de· previdencia social cujo ca17ital 
•. ·''-= :· · provem da quotizai;ao dos assciciados: . . · 
·, 
r) ~Mutualidades _ designar;.:io generica por que s.:io 
. . conhecidas as associ~Oes de socorros mutuos; 
s) Sucursal _ estabclecimento principal em Mor;am-
bique, de uma·instituir;!lo de cr~ito estrangeira, 
ou estabelecimento principal no estrangeiro. de 
33 
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AMBITO "DA LEI 
l. A presente lei aplica-se 3s instituir;Oes de credito. a 
instituir;Oes auxiliares de credito e 3s institui~Oes d 
interm~!lo fmanceira nao monecirias, e rcgula a constitui~ 
e condir;Oes de funcionamento das mesmas institui~Oes cor 
scde na Republka de Mor;ambique. bem como a abcrtura 
condi~Oes de funcionamenlO de sucmsais. agendas e delegat;(k 
de instituir;Oes de crCdilO scdiadas no estr:lllgeiro. 
2. A constitui~.:lo e as condi~Oes de funcionamento d 
sucursais no estrangeiro de institui~Oes de crCdilO com sede er: 
Mo~ambique. bem como a aquisi~ao e aliena~ao d 
participar;Oes sociais em instituir;Oes de crCdilO estrangeiras o 
de obriga~Oes convertiveis em acr;Oes por estas emitidas, est11· 
condicionadas a autorizal;!lo especial e prtvia do Govcmo. 
CAPtn..iLo m. 
' . 
Exercicio do credito 
ARTIG03 
-
S.:lo regulados pela prcsente lei o exercicio das fun~Oes d 
credito e a pr:1tica dos demais- actos inerentes 3 activid3d: 
bandria. 
ARTIG04 
, . Altro do Tesauro do Est.ado. s6 as institui~Oes de crCdit. 
\podem exercer as funr;Oes e praticar os actos a que se rcfere c 
I . . !1'11&0 antenor. 
ARTIG05 
1. Para efeitos da presente lei s!lo consideradas institui~Oe~ 
de credito: 
a) Os institutos de credito do Estado; 
b) Os bancos comerciais; 
c) As institui~Oes especiais de credito. 
2. As instituir;Oes de credito que nao se constituam no~ 
termos da alinea a) do nQ 1 do artigo 13 dcnominam-se "casa' 
bancarias", as. quais- silo equiparadas aos restantes banco' 
comerciais. . _ 
3. As institui~Oes especiais de crtdi.to abrangem. 
designadamente, os bancos de investimento, as caixas 
econ6micas e as cooperativas de crCdito. 
4. Nenhuma empresa constitufda SCIJ) a autorizar;ao a que se 
refere o artigo· 11 da presente lei poder:1 incluir na sn: 
denominar;1io as palavras banco, banqueiro 01.i banclria. ou outr.: 
que sugira a ideia de exercicio da actividade banc3ria. 
... 
.. 
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ARTIG06 
Excrcem·fu~Oes awtiliarcs de crCdito: 
w As balsas e os corretores de fundOs e dmbios: 
b) As casas de dmbio. 
ARTIG07 
I. 0 exercfcio de funi;Ocs de credito poder~ ainda ser 
pcrmitido, com as necess:irias ~tri~Oes. a pessoas singulru"cs 
ou colectivas nao comprecndidas na enumerai;!lo do artigo S da 
presente lei. 
2. As instituii;Oes que forem autoriz.adas a exercer funi;Ocs de 
credito nos tennos do numero anterior sao consideradas 
instituii;Oes de intcrm~o financeira nao monet3rias. 
ARTIG08 
Os bancos comerciais e as instituii;Ocs especiais de credito 
ter.lo por exclusivo objecto o exerc!cio da actividade bancaria, 
,.por forvia geral ou resnita, nomeadamente o exercfcio de 
" Uni;Oes de ~to. 
ARTIG09 
Os institutos de credito do Estado s6 poderao exercer. para 
aMm d.a$ funi;Oes indicadas no :utigo anterior, aquelas funi;Oes 
que !Iles forem expressamente atribu!das em diploma especial. 
ARTIGO 10 
Os barlcos comerciais.· as instituii;Ocs especiais de credito e 
as pessoas singulares ou colectivas referidas no iutigo 7 sao 
obrig:idos a satisfazcr a requisitos, variaveiscom a sua natureza. 
relativamente a capital social, fundos de reserva.. categorias de 
opera;Ocs. aplicai;!lo de fundos e garantias, limites de credito, 
administrai;!lo. gerencia e contabilidade. • 
CAPfnn.OIV 
~ Constitui~ao, allera~ao, transforma·~ao 





I. A:constituii;!lo de bancos comerciais, de instituii;Ocs 
especiais;de cr~dito e de instituii;Ocs awtiliares de credito na 
RepUblica de Moi;ambique, depende de autorizai;!lo do Conselho 
de MinisttOs. precediWl ·de parccer do Banco de Mo;ambique .. · 
2 .. A constituii;llo de instituii;Ocs de credito sob a forma de . 
empresas pdblicas e determinada pelo Conselho de Ministros. 
3. A autorizai;!lo da constituii;!lo. referida nos numeros . 
anteriores ~ concedida por meio de decreto. 
. . . 
• - . '.: ~: i','";· • 
· ..;: ARTIGO 12 
~~:;~;;. . .. - ... _,_ . . 
· 0 CollSClho de Ministros regulament,ar.i o estabClecimemo e .. 
funcionamcilto de bancos off-shore em Mo;ambique. • 
-:·::;t:t.: ~ 
J, :"""•-
. ~~ ... , 





Requisitos de constitui~io 
ARTIGO 13 
I. A autoriz~!lo de constituii;!lo de bancos comerciais e de 
estabelecimentos especiais de credito s6 pode ser concedida desde 
que a sua criai;ao satisfai;a a necessidades econ6micas e 
financeiras nacionais e os seus promotores se comprometam: 
a) A adoptar a forma de sociedade an6nima de 
responsabilidade limitada; 
b) A dotar a sociedade com um capital social n!lo 
inferior ao mfnimo estabelecido nos termos do 
nQ l do artigo 33, subscrito e realizado nos termos 
do nQ 2 do mesmo artigo; 
c) A que o conselho de administrai;!lo ou a direci;!lo da 
sociedade seja constitufdo por um minimo de 3 
membros, com idoneidade e reconhecida 
competencia em mat~ria moneUria e financeira, 
econ6mica ou jurfdic:i e de gesf!!o. 
2. Na aprec~ da necessidade e oportunidade da instituii;!lo 
cuja autoriz.ai;!lo se requer. ter-se-ao em conta, designadamente. 
os seguintes crit~os: 
a) Adequacao dos objectivos l. poHtica econ6mica do 
pais; 
b) Idoneidade dos accionistas fundadores. no que for 
suscept!vel de, directa ou indirectamente, exercer 
influi!ncia significativa na actividade da 
institui~ao; 
c) Possibilidade de a instituic!lo melhorar a diversidade 
ou a qualidade dos servii;os prestados ao publico e 
garantir a segurani;a dos fundos que lhe forem 
confiados: 
d) Suficicncia dos meios t&nic6s e recursos financeiros 
relativamente ao tipo de operai;Oes que pretenda 
realizar; 
e) Compatibilidade entre as perspectivas de desenvol-
vimento da instituic!lo e a manuteni;!lo de uma ~ 
concorrencia nos mercados em que se propOc 
exercer a sua actividade. 
ARTIGO 14 
0 pedido de autorizai;!lo de constituii;!lo de bancos comerciais 
e estabelecimentos especiais de credito ser:i apresentado ao 
Banco de Mo~ambique, o qual, depois de emitir parecer e 
cumprimento do disposto no n° I do artigo 11 da presente lei. o 
remeter:i ao Ministerio das Finan~as. 
SUBSEC<;A.O II 
CADUCIDADE DA AUTORIZA<;AO 
ARTIGO 15 
A autori1.ai;!lo da constituii;!lo de instituii;!lo de credito caduca 








instituii;llo nllo se constituir fonnalrriente no prazo de noventa 
ctias ou sc nllo. iniciar a :ictividade no pr:izo de dO'Ze meses. · 
ARTIGO 16 
l. A autorizai;:io poder:i scr revogada quando sc verifique 
alguma das seguintes situai;Oes: 
a) Ter sido obtida por meio de falsas declarai;Oes ou 
outros meios ilfcitos. sem prejufzo das sani;Oes 
penais que :io caso couberem: 
b) A instituii;:lo cessar ou reduzir significativamente a 
actividade por periodo superior a cento ~ oitent:i 
dias; - . 
c) Deixar de verific:ir-se alguma das condii;Oes exigidas 
nas aHneas a>. b) e c) do n° l do artigo 13 desta · 
lei: 
d) Ser recusado. per falt:i de idoneidade ou experiencia. o 
registo da desigruw;;llo de membr'Os do conselho de 
administrai;!lo, salvo· si. no prazo que o Banco de 
M~ambiquc estabclecer. a instituii;!lo tiver 
pnxedido ~ designai;llo de outros administradores 
cujo registo scja aceite: 
· e) Verificarem-sc infraci;Oes graves na adminis~. na 
organizai;llo cont:ibilfstica ou · na fiscaliz~llo 
intema da instituii;llo:· 
/) N:lo dar a instituii;llo gar:intias do cumprimento das 
suas obrigai;Oes para com os credores. em especial 
- quanto 1 segur::mi;a dos fundos que lhe civerem 
sido confiados: 
g) A instituii;llo nllo cumprir as leis. regulamentos e 
instrui;Oes que disciplinem a sua actividade .. 
2. Quando for revogada a au~!lo· dt: instituii;ao j~ 
· · cQnstituida. secl nomeada uma com~o liquidatiria nos tcnnos 
~e;. e para os efeitos previstos na lei. :. ~··: ~"' -· ~-
A:"t .. ::· ,.::,>~ 3. A revogai;Jo da autorizai;:io revistir:i a fonna de decrcto do 
'~1' .:..;;,..:c~ho dc;Ministros$:::~ ... ~~~,··~•:::.'~~-~~·"~ .. ·!!~'"'· : .. · ... 1-a:-~Didec:iSaolie"'teVOga~oicabe..n:fmsoeontcncfoso para o '"'. 
~ · · Tnbunal AdminiStr:itivo. com efeith rii'Criuneiitc'devolutivo. -
: S. No c3so de recurso contencioso da decisao. a interpor a 
inst!ncia judicial competente nos tennos legais. a instituii;llo 
em causa scrl1 administrada pelo Banco Cen~ ~~ p<r quem for 
deisignado. a~ que·seja ditada a senteni;a definitiva do recurso. 
SEC<;.l.O II. -
Altera~ao de estatutos 
ARTIGO 17: 
.. ''So ':· .· . 
1. As altera~Oes dos estatutos d3s" lristituii;Oes de credito 
estllo sujcitas A previa autorizai;llo do Banco de Moi;ambique. 
. i. A decisao deve scr proferida no prazo de noventa dias a 
contar da data da entrega. no ~Banco-de-.~mbique. dos 
elementos necessruios A apreciai;!lo do pedido. 
. . . 
··,, 
......... 
·~-- . -...... 
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I. A fusao. cisao ou a modificai;ao do objecto , 
instituii;Oes de credito. pode~o scr autoriz:idas pelo Gover. 
em condii;Oes especiais, e sob parecer do Banco de Moi;ambiq, 
2. As autorizai;Oes a que se ref ere. o n° 1 do presente arti 
revestir.lo a fonna de decreto do Conselho de Ministros. 
SEC<;AO IV 
Liquida~io 
ARTIGO 19 • 
0 processo de liquidai;!lo das instituii;Ocs de crCdito se 
regulado pela lei comum. no quc for aplicavel, c pelo diplor 
regulanientar especifico. 
CAPlnJLOV 
Dependfncias e correspondentes 




I. A abertura e encerr:unento de filiais. ag!ncias e deleg:wjOe 
tratando-se de instituii;Oes de credito com sede na Republica , 
Moi;ambique. e de agencias c delep;oes. no caso de institmc;o. 
·· de credito com scde no estrarigciref.~~carecem ·<fe autorizai;~ 
· especial e previado Banca rliMei;aiitbi<iUC::f'-_:'·· -~' ~ · . 
2. A abertura ao publico"da depCrui~nei3 ·a que· a alitoriz.at;: 
disser respeito devecl verific:ir-se n0 jJrazo que for defmido pc 




l. Nenhuma instituii;ao de credito podera. sem prev 
aulori:cii;!lo do Banco de M~ambique. conferir aos set 
c01TCSpondentes poderes para a n:;dizai;!lo de opel'll;Oes banc3ri:: 
que n:lo scjam de simples cobrani;a de valon:s e pagamento c 
ordens. .. 
2. As instituii;Oes requerentes deverto fudicar nos pedidos c 
autoriza~ao referida no numero precedentc. alc!m do oom• 
domicflio e actividade do con:espondente. as opera;Oes que pc 
intermCdio deste pretendem realizar. 
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CAPi11JLO VI 
Registo das institui~6es de credito e Publia~io 




M instituic;Ocs de crMito e as instituic;Oes auxiliares de 
c~dito ficam sujeitas a registo especial no Banco de 
Moc;ambique. 
ARTIG024 
1. 0 Banco de Mcx;ambique fuacl as taxas devidas pclo 
registo e respectivos avcrbamentos. 
2. A3 taxas rcfcridas no numero anterior constituir.lo rcceita 
do Banco de Moc;ambique. 
.(\ SEC<;AOII 





Como orientador e controlador da polftica moneWia. 
compete ao Banco de Mcx;ambiquc regular o funcionamcnto do 
mercado moneUrio. 
ARTIG029 
Para efeitos de fiscalizac;ao rcferida no ,artigo 26 da prcscnte 
lei, os bancos comerciais, as instituic;Oes espcciais de ~to, 
bem como as instituic;Oes auxiliares de credito sao obrigados a 
apresentar balancetes, balanc;os, cont.as de ganhos e pcrdas, 
invenWios da caneira de titulos. alem de quaisquer outros 
elcmentos de inf~o julgados necessmos. 
ARTIG030 
As infonnac;Oes sobre materia financeira. monetaria e 
cambial, dadas em boletins ou rela16rios dos bancos comerciais, 
instituic;Oes especiais de mdito e d:ls instituic;Oes auxiliares de 
credito ficam sujeitas a rcgras espcciais a fixar pclo Banco de 
Mcx;ambique . 
ARTIGO 31 
O Banco de Mcx;ambique promovecl a centr.llizac;!lo dos 
elementos informativos rcspcitantes ao risco da concess:io e 
aplicac;!lo de CrCditOS OS quais poder!lo Ser facultadOS as 
L Os bancos comerciais e as instituic;Oes espcciais de instituic;Oes de crMito. nos .. termos que vierem a ser 
crC<iito publitarao. no·Boletlm da·Repabl/ca e:num dos jorn3is . cstabelecidos em regulamento espedfico." ·: _ .:: , __ · . -· 
.-L ~~~~~~~u~~~~~~~~:~~: :~~- ~l~~---~~-~-- -~-:·;~ --~· ~~:;~96~~ <~~:;~, _.- ~- --
relatoo&--:aa adiii~o •. 6Cm".COm<1~er oo conselho~,..; •·- -· . ·- ._ .~- .... x.-:.·;--..-. ·.. __ ·.: . -,_ 
. .c:-·~;..-,._ .. - .. -..,. . -~.. ~.~. -=~-.,c· dad -·-bane· ..• _,,,.,.~ ...... ~-· - - ;._ •• de 
. ·~~:-:;~;,:._- §e:z: -~'~!:>-:::: ·:~~-:·~~-r..ve ~ ao~ _ os coi_n_emaJs,..,. 1"!sutu1c;.,..., cspecl3IS 
- 2:-'.';QS'.:bililnCetes; ;ti~e;co . ;_e. ocros -~~ ·'·': -credito e as imur:ui¢es auxiliarcs de °*1ito:·. , . . . .. 
devciacfObCdecer aos;niOdelosCificl:ais .. fwd8fpcic{B'3neo<!e~ ~:- .. · - ·· , ~. -· . - ·_, .. ·~· - -- .. 
Mcx;ambique. -~-·" -· ""':- · 1° Celebiar entre si contra1os ou acordos de qualqucr 
3. Qs balanc;os, contas de lucros e perdas, relat6rios da nature:za que OS coloquem numa situac;llo de 
adminiStrat;ao e pareceres do conselho fiscal a que se referc o dominio sobre os mercados moneWio. cambi:ll e 
present¢ artigo serao rcmetidos ao Banco de Mcx;ambiquc no financeiro ou provocar alterac;Oes nas condic;Oes 
prazo de quinzc dias a contar da data da sua aprovairao. normais do seu funcionamento. 
CAPfn.rLO VII 
Deresa do credito 
ARTIG026 
A supcrvisao, coordenac;ao e fiscalizac;ao'da actividade dos 
bancos ~omerciais e institui~Oes espcciais de -credito sao da 
compct!ncia do Banco de Moc;ambique. . · 
ARTIG027 . 
No usO das atribui~Oes mencionadas no· artigo anterior cabc, . 
em especial, ao Banco de Moc;ambique · fixar dircctiru ou 
adoptar providblc~ tendentes a:, · · · 
a) · · Promovcr urria politica de credito con'Scntanea com o 
· . · ritmo da actividade econ6mica: 
b) ,:Promover a mobiliza~llo das p0upan~as e a sua 
orientac;ao . com vista ao financiamento do 
descnvolvimento econ6mico. 
:29 Adquirir as suas pr6prias ac~Oes ou parte de capital. 
ou xc;Oes ou parte de capital de outras instituic;Oes 
de credito, salvo nos casos de: 
a) Aquisic;ao de acc;Oes dos bancos de investimento. 
quando as instituic;Oes adquirentes sejam doutra 
nature7.a: 
b) Fuslio de bancos comerciais e de estabelecimentos 
especiais de credito; 





1. Compete ao Banco de Moc;ambique fixar, actualizar e 
alterar os capitais minimos para as instituicOes referidas no n9 I 
do artigo 2 desta lei. 
•' 
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2. Na data da constitui~o das rcferidas instituicyOcs o C3pita1 
social deverti estar inteiramente subscrito e reali:zado em 
montante n!o inferior ao m(nimo estabclecido, devendo o 
rcstantc scr f!!31i.z.ado no prazo de cenro e oitenta dias a contar da • 
mcsmadata. 
CAPf'ruLOIX 
Administra~ao das institui~oes de credito 
ARTIG034 
1. As instituicyOes de crMito e os seus administradores. 
dircctorcs. gcrentcs. membros do consclho fiscal ou presidentes 
das mesas da asscmbleia geral. advogados privativos. auditorcs. 
inspectores. consultorcs especiais • quadros de chefia e outros 
tecnicos nllo podem fazer dos corpos gerentes de outras 
instituicyoes de credito ncm exerccr ncla quaisqucr f~Ocs. salvo 
quando em rcprcscntaf;Ocs nos tcrmos do nv 2 dcste artigo. • 
2. 0 disposto no mimero anterior do prescnte artigo n!o sc 
aplica 30S casos de bancos de invcstimenro em cada um de cujos 
corpos gerentcs poderao participar em pro~ ate dois ~os. 
instituicyOCS de crediro de difcrentc naturcza. 
ARTIG035 
Os respons~veis pcla falencia de empresas singulares ou 
colectiv:is e. bcm assim. os condenados por furto, roubo. burla. 
abuso de confia~a ou falsidade, ficam inibidos de desempenhar 
nas instituicyOcs de crediro as funcyOcs referidas no ng 1 do artigo 
34 da presente lei. 
ARTIG036 
Nllo podem fazer parte dos consclhos de administracyllo ou 
fiscal OU da gerencia de uma instituicy!lo de Credito OS quc 
pertencyam aos corpos gerentes de uma rnesin• sociedadc . 
an6nima ou scjam associados e~ sociedades·de outras cs¢cics •. 
nern mais .• de dois parentes ~onsangufneos ou afins att, 
rcspectivamente. o 3v e 2v graus;\inclusive. 
\ 
ARTIG037 
. · 1. ·N:io t pcrmitida a concessllo de Crediro ou a presta1;ao de 
garantias por uma instituicyao de credito. sob qualquer fonna ou 
modalidade, aos membros dos scus 6rg!los sociais e aos scus 
dircctores. consulrorcs e gcrentcs ou mandaunos. 
2. Exceptuam-se do disposto no numero anterior os creditos 
de cadet.er ou finalidade social, visando, nomeadamente, facilitar 
aos scus trabalhadores a aquisicy!lo de bcns m6veis. constru~o. 
aquisicyllo, amplia~ ou beneficia~ de habi~llo pr6pria, nas 
condicyOcs que vicrem a ser estabclecidas pelos respectivos 
. conselhos ~e administracy!lo. . -
ARTIG038' 
. ·Os administrad'ores, directores. gerentes ou membros do 
· conselho fiscal de uma instituicyao de credito nao podem 
_ participar na discussllo e deliberacyllo de propostas sobre 
opcracyOcs relativas a empresas em que tenham interesses, directa 
ou indirectamente, de ordem comercial; financeira. agrfcola, 
Ltdustrial ou de qualquer outra natureza. 
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ARTIG039 
A nomeacyao dos membros do consclho de admini~o c c 
conselho fiscal devera incidir sobrc pcssoas quc reunarn c 
requisitos da alfnca c) do n° l do artigo 13 dcsta lei. 
ARTIG040 
Os membros do conselho de administracyllo s~ 
solidariamentc respon~veis por todos os actos das rcspectiv: 
instituicyOcs de credito contr:irios 3 lei e aos estatutos nos qua. 
tenham participado sem manifestarem a sua oposicy:lo c 
discmi11ncia. 
ARTIG041 
A assembleia geral das instituicyOcs de cred.ito nao pode ' 
constituida por mais de trezentos accionistas. 
CAPITIJLO X 
Institui~oes de credito do Estado 
ARTIG042 
Fica o Conselho de Ministros autorizado a criar institutes 
crtdito para o fomemo ao desenvolvimento n:icional. 
ARTIG043 
l. A disciplina da organi:zacy:lo dos institutos de credito _ 
Estado secl estabelccida nos compctentes diplomas da -s·_ 
~-
2. O· funcionamento dos institutos de credito do Estac 
obedececl o disposro no :irtigo 9 desta lei. 
CAPiTIJI.O XI 
Bancos comerciais 
· SECCAO I 
OBJECTO 
ARTIG044 
Os bancos comerciais rem por objecto exclusivo 
exercfcio com fins lucrativos da actividade bancaria c d 
funcyOcs de credito, nomcadamente a rccepcyao. sob a fonna 
dep6sitos ou outras analogas. de disponibilidades monet3n 
que empreguem, por sua pr6pria conta e risco, em operacy<'.'.· 
activas de credito. o exercicio do comercio de c!mbios e 
prestacyao dos scrvicyos de tr.msferencia de fundos. de guarda 
valores e de intennediario nos pagamentos e na coloc~!lc 
administracyllo de capitais e· ·de outros servicyos da mcsr 
natureza que ·a lei nllo !hes proiba. 
JI DE DEZE.WBRO DE 1991 
SEC<;AO II 
Deposito de numerario 
ARTIG04S 
1. Os dep6sitos de disponibilid:ides monecirias revestirllo 
wna das scguintes fonnas: 
a) dep6sitos ~ ordem; 
b) dep6sitos a pr:izo. 
2. : Os dep6sitos ~ ordem sllo imediatamente exigiveis. 
podendo, todavia. os depositarios acordar com os depositantes 
que os Ievantamentos. quando excedem deterniinada 
importAncia. dependam de aviso dado com a antecedencia de 
um certo numero de dias. _ 
3. Os dep6sitos a prazo apenas serao exigfvcis findo o prazo 
pelo qual foram constitufdos e se considera automaticarnente 
prorrogado pa igual pedodo salvo manifesta~o de vontade em 
contt:irio pelo depositante 31~ i data de vencimcnto. 
, 4. Os dep6sitos a prazo podem incluir a cliusula de prt!-
J'\ -aviso. destinada a ~-los cxigfveis antes do prazo cstipulado. 
ARTIG046 
0 pedodo de vigencia dos dep6si1os a prazo scci acordado 
pelas partcs contratantes no acto da constitui~ dos mcsmos. 
SEC<;AOill 
Valores a guarda e em penbor 
ARTIG047 _ 
1. Os Bancos comerciais sllo ob(igados a conscrtar em ordem 
os papt!is de crt!dito. o ourri arnoedado. em barra ou em lingote. 
a platina. a prata. as j6ijls e ouuos. objectos ou valores 
depositados ou entregues em penhor e a: cscritura-los. em livro 
especial. com a designa~ll.o dos seus proprietirios e demais 
elementos de identifica~. incluindo os numcros dos tilulos 2: Os bancos comerciais. mcdiante previa declara~ cscrita 
~ pelos proprietarios, podcm cntregar a cstes, em vez dos 
_:7\taloresl depositados ou recebidos em penhor, outros similares 
ou equivalentes, ou dispor deles. 
3. Se um banco comercial depositar tftulos alheios noutra 
instilui~ao de credi10 nacional ou csuangeira. nao podcni 
contrair sobrc cles qualqucr encargo ou alicni-los. salvo quando 
autorizado pelos respectivos, proprietirios a dispor desses 
tftulos, nos tcrmos do numero anterior dcste artigo. 
SEC<;AO IV 
Comiss0es de confian~a 
,ARTIG048 
1. Os bancos comerciais poderilo cxcrccr comissOcs de 
conf~a nos termos da alinea g) do artigo 1 da prcscntc lei. 
2. Os capitais que forem objecto de comissOcs de confian~a 
ou que .delas rcsultari:m s6 podcrilo scr aplicados confonne as 
instru~Oes rccebidas ou, na falta destas, em dcp6sitos sem juro, 




No caso de suspensllo de pagamentos ou de liquidat;ao do 
ban~o comissionirio, as suas comissOcs de conf~ podem ser 
transferidas pelo Banco de M~bique para oull'a institui~ de 
credito. 
SEC<;AO V 
Opera~OeS de credito e fiaaaceiras 
ARTIGOSO 
Compete ao Banco de Mat;arnbique, rclativarnente a todas 
institui~Ocs sujeitas i sua supervisllo, estabelecer os seguintes 
limites prudenciais ~ rcalizac!lo de ope~ao que as mesmas 
estejam au1orizadas a pratic:ir: 
a) Limites i 1omada fume de emissOcs de tftulos ·e j 
subs:ri?> indirccta de :icclks: 
b) Limites e fonnas de cobertura dos rccursos alheios e de 
quaisquer outm responsabilidades peiante r.erceirm; 
c) Limites ~ cmissOcs de obrigat;Ocs; 
d) Limites ~ concentrac!lo de riscos em uma s6 entidade. 
em um s6 sector de actividadc. em uma s6 rigilo 
ou cm um s6 pals; 
e) Limites mfnimos para as provisOes destinadas ~ 
cobertura de riscos de cre.di10 ou de quaisquer outros • 
riscos. 
ARTIG051 
Compete, de igual modo, ao Banco de Mat;:unbique fixar os 
elemcn1os que podcm integrar os fundos pr6prios das 
institui~Ocs sujeitas ~ sua supervis!lo. bem como definir as 
caracteristicas que os mesmos devem revcstir. 
ARTIG052 
E pennitido aos bancos comerciais tomar finne. alt ao limite 
a ser fixado nos tennos do anigo 50 desta lei. a emissllo de 
ac~Ocs e obriga~Ocs de outras institui~Ocs de credito ou de 
cmpresas de qualquer natureza a fim .de serem colocadas 
mcdiante subsc~!io pllblica. 
SEC<;AO VI 
Taxas de juros 
ARTIG053 
0 Banco de Mat;ambique dcfinira o regime das raxas de juro. 
comissOcs e quaisquer outras fonnas de remun~o para as 
~Ocs efectuadas pelas institui~Ocs de credito. 
SEC~AOVII 
Contas e balaa~os 
; ARTIGOS4 
1. A contabilidadc dos bancos comerciais devera scr 
orgal)izada de acordo com a classifica~3o e noinenclalura de 
contas fixadas pelo Banco de Mat;ambique. 
-. 
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2. A organizat;!lo dos balanc;os anuais e os criterios :i adoptar 
na valorizac;!lo dos diversos elementos patrimoniais dcver!lo 
obedeccr as ins~Oes do Banco de M0tjambique. 
ARTIG055 
Os bancos comerciais s!lo obrigados a cnviar ao Banco de 
~biquc. claborados scgundo a classifi~!lo de contas a quc 
sc rcfcrc o artigo preccdente c assinados par um adrninistrador e 
pelo chefe de conlabilidade: 
a) Alt ao dia 15 de cada mes. o balancete do "Razao• 
rcfcrido ao ultimo dia do mes anterior. acom-
panbado dos dcsdobramentos de contas quc sc mos-
trarem nccess:irios: 
b) Alt 31 de Maio do ano scguinte, o balanc;o. o desen-
volvimento das contas de lucros e perdas e o 
invenW:io da carteira de tftulos. devidamente cerli-
ficados par auditores independcnres. 
ARTIG056 
Os. bancos comc:rciais enviar!lo tambCm ao Banco de 
M0tjambique, logo que a asscmblcia gcral tcnha aprovado a<i 
contas de cxcrcfcio. a list.a dos accionistas ou s6cios prescntes 
c um !=xtracfo da xta da rcfcrida asscmblcia na pane rclativa a 
discussao de contas. 3 respectiva aprovac;!lo e 3 aplicac;!lo dos 
Iucros. · 
ARTIG057 
1. Oas lucros lfquidos dos bancos comcrciais. uma fracc;!lo 
nao inferior' a vinte par cento sera destinada j f~ do fundo 
de res~ legal. alt j concorrencia de ccm por cento do capital 
·.social; . · · 
2. Os bancos comcrciais nao podcrao distribuir pelos 
accionistas ou s6cios. como dividcndo ou a qualquer outro 
Utulo; importincias que reduzam de qualquer forma a 
impartancia do rcspectivo capital ou do fundo de rcserva legal 
abaixo do minimo fixado para este fundo no prcscnte artigo. 
ARTIG058 
Alern das provisaes para creditos de cobran~ du~idosa c para 
outras depreciac;Oes do active. devem os bancos comcrciais 
constituir. independentemente do fundo de rcserva legal. as · 
provispes que prudentemente se considerem necessarias para 
fazer face aos riscos de depreciac;!lo ou prejuizo a que 
detcrminadas cspecies de valores ou operac;<ks estiverem 
especialmente sujeitas. 
CA.PfTuLO XII 
Baocos de iovestimento 
ARTIG059 
1. Os bancos de invcstimento t!m par objecto exclusivo o 
exercfcio com fins lucrativos das func;<ks bandrias e 
financeiras. nomeadamente a emissllo de emprestimos par 
obri~l'les e a recepr;llo de fundos por meio de dep6sitos a prazo 
superior a um an'o e outras ope~<ks devidamente autorizadas e. 
bem assim, a colocac;ao dos capitais pr6prios ou alheios. por 
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sua cont.a e risco. em participac;Oes no capital de emprcsas. cm 
oper:ic;l'les activas de credito a media e longo prazos e em outros 
que a lei exprcssamente lhes n!lo proiba. 
2. Poderao ainda prestar scrvic;os de coloca~ao e 
admin~:lo de capitais e outros an41ogos quc intcrcsscm i 
actividadc econ6mica do pafs e lhes nao scjam legaJmente 
~ 
3. Para constitu~!lo dos bancos de invcstirncnto aplicar-se-'1 
o disposto no artigo 11 da prescnte lei. 
ARTIG060 
Aos valores a guarda e cm pcnhor e 3s comissOcs de 
confianc;a dos bancos de investimento sera apliclvel 0 disposto 
nos artigos 47 a 49 da prescnte lei. 
ARTIG061 
As disposic;<ks dos artigos 48. 50 a 52 lfa prescnte lei sao 
apliciveis as opera;l'les de idCntica natureza a realizar por bancos 
de investimento. 
ARTIG062 
l. Os bancos de investimcnto constituirao os scguintcs 
fundos: 
a) Fundo de reserva legal. formado por dcz par cento dos 
Iucros Jnuais: · 
b) Fundo de rcscrva especial. fonnado por cinco por 
cento dos lucros anuais e par quaisquer outras 
importancias quc forem atribufdas pela assembleia 
gcral do banco. o qual scr.i destinado a cobrir as 
deprecia~<ks do :ictivo que a cont.a de ganhos e 
perdas nao comportar; 
c) Fundo de garantia. formado por urna pcrccntagcm de 
todos os juros c comissOes que a administrac;llo do 
banco dctcrminar. mas que nunca podera ser 
inferior a cinco par cento do valor desses juros c 
comissOcs. bem como pelas importancias que lhc 
forcm atribuidas pela assembleia geral do banco e 
pelos rendimentos pr6prios do fundo. 
.. 
r 
2. Os fundos de garantia serao cxclusivamcntc destinados~ 
suportar prejuizos das operac;<ks decorrentcs de dfvidas 
incobraveis e serao aplicados em titulos de obrigac;Oes emitidos 
ou garantidos pelo Est.ado. 
ARTIG063 
Qs bancos de investimento praticar:lo. nas suas operac;l'les. as 
taxas de juro de acordo com o dcfinido no artigo 53 desta lei. 
ARTIG064 
Aos bancos de invcstimento e ainda aplidvel o disposto nos 
artigos 54 a 56 desta lei. 
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CAPiTuLO XIII 
.. Caixas · ~con6micas~ · Cooperativas '._ 
··"de crfdlto, • Montepios · e Mutualidades 
-.. SECC.i.d i ;=:--::-
· .. •.···. 
Caixas · Ecoil6micas' · · 
... -•• r. 
. -
: '.-





· Relativamente a, coopcrativas de ~to sao apliclYCis ainda 
as disposic(!es dos artigos 4S. 46. so. S4, SS. S6. e S8 desta 
lei. 
SECCAO m 
Montepios e Mutualidades 
ARTIG073 
Os montepios e mutualidades. · na parte em que funcionam 
como institui~(!es de dcp6sitos e de rndito •. !!lo equiparados ~ 
caiXas ecoOOmicas. . · · · 0 · : • 
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ARTIG079 .. ARTIG084 
. . . :" . . .... ~.··'.:or~-~~; . .• .· . 
. . ~P-.ira o funcionamento na_ Repliblica de, ¥~ambique _das • Compete ao Conselho de Ministtos fixar limires de mulras: 
. --~&:s de ~to estrangciras sao 8Plia-Ycis as_disposi¢cs -• .-·: que se rcfere a alinea a) don" 1doartigo83. .. 
·· ~dosartigosll.13el4destalei.,i_'~~;~~:~)-=-·~-z:.·:·~----·.·. :·:"-:--_. -~. · . .-. _ 
~ · · . · .- . -: . -:.:--;~;-, . - . ARTIGO 85 · · 
, ARTIGO 80--.; .·· · 
- -4~- ...... 
1. 0 capital da institui~ao de ~dito estrangeira responde 
pelas opera~Oes que esta realizar atraves dos seus 
~ecimentos em M~bique. 
1 0 activo dos estabelecimentos referidos no nlimero 
pre~edente aplicado em M~ambique s6 responde pelas 
obrig~ assumidas noutros palses pela sede ou agencias da 
institui~llo principal depois de satisfeitas todas as obriga~Oes 
conll'aidas em M~bique. 
ARTIG081 
A senten~ estrangeira que decretaia falancia ou a liqui~llo 
de uma institui~ao de ~dito domiciliada no estr:mgeiro s6 
podcra aplicar-se aos estabelccimentos quc cla tenha em 
M~ambiquc. mesmo quando revista pclos tribunais 
~?mbicanos competentcs. dcpois de cumprido o disposto na 
pal1C final do nD 2 do artigo anterior dcsta lei. __ .. 
ARTIG082 
Qs estabclccimcntos em M~ambiquc das institui~Oes de 
~~to cstrangciras sllo obrigados ao uso da l!ngua oficial do 
pafs ~ cscriturat;llo dos livros da sua contabilidade, nas contiis e 
avisos patcnteados ao p.Jblico c na ctrrespondencia com clicntes 




b) Inibi~llo remporma ou pennanente do exercicio de 
Pelo pagamcnto de multas. sclos c emolumentos respondcm. 
individual e solidariamcnre, os s6cios-gerentes ou adminis-
tradores das institui~Oes de credito e auxiliarcs de cr~tc 
respcctivas, ainda quc ~ data d:l condcna~ao tenham sidt. 
dissolvidas, estejam cm liqui~llo ou se enconttcm em ~Slade 
de fal@ncia. 
ARTIG086 
A pena referida na aHnea 17) do n~ l do artigo 83 e aplicavei 
aos administradores, directorcs. gercntes. membros do consclhc 
fiscal e cmprcgados com fun~Oes de direc~llo ou chefia das 
institui~Oes de credito ou auxiliares de aidito que: 
a) Pratiquem ou ordenem os actos referidos no corpo de 
ng l do artigo 83 da prescnte lei: 
b) Ordencm ou colaborem na falsiti~ da escrita: 
c) Prestem falsas infonnai;Oes ao Banco de M~biquC; 
d} Accitem comissOes ou qualqucr outra cspecie de 
remunerarrllo dos clientcs da institui~o de creditc 
onde exerccm as suas fun~Oes: 
e) Comctam transgrcssOes de quc resulrem, para J 
institui~llo de crtdito onde exe~am fun~Oes. 
preju!zos graves. 
ARTIG087 
A pena prevista na 3.linea c) don~ 1 domtigo 83 e aplic3vc! 
qu:mdo a transgressllo assume especial grayidadc. 
designad:unente nos casos de: · 
ARTIGO 88 
cargos em institui~Oes de credito ou auxiliares de 1. A suspensao ou cassa~ao das autoriza~Oes implica. 
~ consoante o caso, o encerramento tempon1rio ou definitivo do 
· c) Suspensllo .ou cassa~llo. total ou parcial das cstabeleciinento onde se exerciam as f~Oes atingidas. 
autoriza~Oes necessarias ao exercfcio de fun~Oes 2. A cassa~llo total das autoriza~Oes acarreta a irnediata 
.. ~~ de credito ou auxiliares .de credito. ;:-· - . liqui~llo da instilui~o atingida. 
.... :-:--:- ·;t.~~-· ·.:..··.:: . . . -:~·· . > . ·~.:.._.,. ... ~ .. _:.··-~~~~~ •. ~ .. ~;Ii-;~.:--...... ···: .. :.:.i'.: - ·:·:~-----·- : •.•• ~--_:.;·.... ·..i_.- ;.. ::. . • .. -·· - -- . ..., :~ .• -: .... 
;:;,-:~· .. ::~2.tA~inibi~o'teinporaria~e .. a-.suspen5ao1total_ ou:parcial .;_·.~-", ·~ .-.';.· :·: · .. .:..· · .. f . . -.ARTIGO 8~;-.... :- . ..;: _ 
:: ;; ;::.meridas nas.alfnw~b).e_.c)~do_-i1~ -;.do p..esc~te -ifl~g~(~~o ::~_::.'_..: ., ,.,... ~. -. . , .... : .. _ .,._: ~.:: ::--·~;-; •. . 
· · podcf.lowtrapassarumano; ·· .. -;:;:·''-:"-- --:. =:''~'.:·:·:::-:::~ . .;:_., Qua1squer pessoas smgularcs ou colect1vas que, sem 
3. As penas rcfcridas no mimero anterior sllo cumuMveis. auto~o prevista nest.a lei, pratiquem regwannente o~Oes 
.. 
· inerentes ~ actividade banciria ou cambial. alem de incorrcrcm 
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na pcna de multa prcvista no artigo 83 da prescnte lei e na pcrda 
do capital aplicado nas mesmas oper:i<;Oes, poder:lo ser 
suspcnsas do exercfcio do comercio art um ano, se pena .maior 
naocoubcr. 
ARTIG090 . 
l. A aplic.w;ao das pcnas referidas nos artigos anteriores e da 
cornpet!ncia do Govcmada" do Banco de M~bique. 
2. Sao da compel!ncia dos tribunais comuns: 
a) A pcna de inib~llo superior a um ano ou pcnnancnt.e, 
refcrida na alfnca b) do n° I do artigo 83: 
b) A suspensao superior a um ano ou cassa~!lo das 
_ auto~Ocs rc:feridas na alfnea c) do n° 1 do artigo 
-~~·<_.83; - -- · . .: •· ,::-:;- ~;:~:.;..;.;_ .. ~ .. 2:-:\:::-.,. ·-..• 
'.•;.·er Ksuspensao p0r mais de.iim:·ano·d<i'."eitercfdo do 
> ·: · · com&cio rcferido no artigo 89. ~'.:·· :f -:·. > 
_.. '" ... - -·',.>: _ .. -- ·-· 
-,::~f;.· - :.-~~~~~l1~;-:.:--~T; :,~ 
,... __ :/(.i~ as :infrac~Ocs:_'a~ ~-~-~i~#~~-~es_ta l~i-_se_rllo 
,.--":7'- Veri.fic3das pelo Banco de Mor;amb1que.~:~ -<· . _ . _ - : -
2.- Instaurado . 0 processo. seri 0 arguido notificado para -
apresentar a sua defesa. por escrito, no prazo de dez dias. -. 
3. A notificat;!lo far-sc-~ por carta registada e com aviso de 
r.:ccpc;:lo, ou por editos de dez dias publicados no Boletim da 
Republica e no jomal de maior circula<;llo quando o arguido 
nllo scja encontrado. se recuse a receber a notifica<;:lo ou for 
desconhccida a sua m<r.lda.. 
4. lnstruido o processo. seri o mesmo concli.1so ao 
Go.,emador do Banco de M~ambique para deci.sllo. cabendo 
recuno contcncioso. nos tennos gerais, para o Tribunal 
Administrativo, a scr inte?pOSto no prazo de quinze dias ap6s a 
notific~!lo, ou enviado aos tribunais comuns quando da 
cornpet!ncia destes. 
5. C recurso contencioso tera efeitos suspcnsivos quando o 
arguido deposite, prcviamente, no Banco de M~ambique, a 
im~cia da multa aplicada. 
6. 0 processo de recurso previsto nos numeros anteriores 
fica sujcito ao pagamento dp imposto do selo que ser:i liquidado 
~ pago por meio de guia passada a favor do Ministerio das 
Finanqas. ficando os arguidos que forem. ou que tenham sido 
notificados por editos obrigados ao pagamento da despcsa feita 
com a sua publica~!lo. 
ARTIG092 
I. 0 produto das multas cominadas nos termos dos artigos 
83 e SEguintes desta lei constirui.rao receita_ do EstadQ: 
42 
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-2. 0 MfriiSiCrio das Firuin~as definil:i a i>Crcent3gcm d.a 
receita referida no ntirnero anterior a scr consignada 30 Banco de 
M~ambique. 
ARTIG093 
As infrac<;Ocs ao regime de taxas de juro referido no :utigo 53 
e as infracr;Ocs ao disposto na presente lei em martria de registo 
~-puni~eis~~as pcnas prev_~~no ~go_83 dcsra lei.. 
CAPITuLO XVIl 
Disposi~6es transit6rias. e fiaais 
· ARTIG094 
. Os poderes conferidos ao Banco de ~bique oos tennos-
desta lei sao exercidos mediante aviso do Govcmador do Banco, 
publicado_ no Bo/trim da Repdblica. 
,- . 
ARTIG095 
As actuais institu~Ocs de ~to deverao. nos pnzos quc 
vierem a scr fixados pclo Baneo de M~bique. barmouizaa as 
concli<;Ocs de funcionamento com as disposi¢es aplic:ivcis destl 
lei. 
ARTIG096 
Compete ao Conselho de Ministtos regulamenrar as maltrias 
contidas na presente lei. 
ARTIG097 
E revogada toda a legislat;!lo anteri<r qu~ conlrarie a prcsente 
lei. 
Aprovada pela Assembleia da Repul>lica. 
0 Presidente da Assembleia da Republica, MarceliM dos 
Santos. 
Promulgada em 31 de Dezembro de 1991. 
Publique-se. 
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